IGU session of the Commission on Periglacial Morphology in Hungary : guide by IGU, Comission on Periglacial Morphology in Hungary





2. tVFOLYAM Budapest 2 $ZÄM
19 6 3
H.fAnAnwnA
F flLO R A J il








Acadenia Scientiarua Hungarica - institutun Geographicun
*
I G U
Session of the Couoission on periglacial Morphology in Hungary 
Sitzungen der periglazialxiorphologisohen Konnission in Ungarn
G u i d e  
ExkursionsfUhrer
1 üt'i ■■. . «,x
KONVVTA*i
fcz . g l








C o n t e n t s
I n h a l t
■ v
I. Ronai, A.j «T
Loesses of the Great Flain 
XXLe Lösse der Grossen Tiefebene
II. Dr. pecsi, M.,
Initial considerations ^
III. Szekely, A.*
Pas ZaL,yva-Tal und die Mätra
IV» Dr.pecsi, M« i
Geomorphological Effect of periglaeial process - 
Hungarian Central Mountains
Morphologisches Effekt der pleistozänen perigla-»
»ialen Vorgang« im Ungarischen Mittelgebirge
V« Somogyi, s.,
Versuch zur Parallelisierung einiger ungarischer 
Deutungen der pleistozänen Klimatypen
VI« Dr.pecsi, M*t
Die chronologischen Probleme der ungarischen 
Strukturböden
VII* /Szilard, J.j
:■ Die Fragen der Entstehung des Balat<Dn ynd die 
Horizonte der südlichen Umrahmung des Sees id 
Lichte der neuesten Forschungen
VIII* Szilärd, j.t
Die Meridional-Täler des Ausser-Somogy-Gebietes
IX* öarosi, S.»
Geomorphologische Skizze des Hügellandes von 
Inner-Somogir
X* Göczan, L*i
S  Die Bildung des Beckens von Tapolca
(Ungarische Daten zur Bestätigung des Donau-Glazials )
XX« Dr.stefanovits, P.;
X,e role des produits des sols fossiles et reliqaes 
dans la formation do la couverture du sol de la Hongrie
XII* Die Entwicklungsgeschichte der Vegetation Ungarns seit 
dem letzten Intcrglazial
Nach der in 1953 publizierten Arbeit vtfn Dr.B.Z^yotni 







Loesses of iio Great Plain
V
ü , ; Ronai
Geologists and geo xaphörs havo mappod diverse loeas.e naterials 
on tho aroa of the Great Plain* Such typical loossea, aa wo find by the foot 
of tho mountains .in the marginal region cf the Great Plain, er in 'the south- 
east part of the Transdanubian rogion, wo searcely find in tho lowland of 
the Great Plain. The lowland loesses 'tre noro oandy tbpa the typical loesses 
and on the other part, they are more muddy and moro claj*oy» -’he distribution 
of r̂ains is very different horizontally from one rogion to the other and in 
some outcropa also vertically downwards» Their ‘chickneatf scarcely is more 
than 2 to 3 m# and sonotimos they are 3ist.inefcly strabif.iod,
A spocial type of Icons was fron the oldest times isolated by the 
cartographera, This type ia moro finely stratifiod and donser than the typical 
loess of the Great Plain, In their gasteropoda-fauna we find different aquatic 
forma and in the pr \in size distribution the muc* and clay fraction is bigger 
than usuaily„
Acccrding to the Ilijngarian goologista(1. this loesa-like eedimccit 
originated from windblown duot sottled down on tho humid, wet aroa and there 
it became a massive, finely stratified foraation nnigled with mud, F,Horusitzky 
named it infuaorial lce3:j„ J.,3ikiephy, one of tho best öpecialists of the 
Great Plain, beside tho term of infusorial loess designated an other speciality, 
the "lowland loessw0 This term was used for tho loesses with grain size com- 
ponents tronding not only in one diroction in advantage of the sand, or rnud 
and clay fraction, but in both directions at tho seine time, that is the frac­
tion finer than dust and also tho coaraer one ropresent a froater proportion 
as usually /35-451/t He determinod a groat variability between the loesses 
of the Great Plain and he saidj it is impossiblc to isclatc certain types; 
it is the variability that is typical,
By a better recognition of the structure ai]̂. present surface 
development cf the Great Plain Bacin it is possible to identify three genetical- 
ly well isolated families of the loess typea:
1/ On the top of the rennint Pannonian hills, as a consequence 
of the local deprsssions of the Great Plain Basin until the end of the Pleisto- 
cene, the -typical loesa is to be find«,
2/ In tho ia.-xgin.'l part of the Great Plain, on the Pleistocone 
alluvial fans was doveloping ti sanclv loess alternatin.; in bands with the 
("unes, "v.
3/ Between the alluvial fans, on the higher surface of the large
inundo.tod aroas, developod and resv^ t u ayev \oo'’3
The typical loess occur as very small frapments in the Eajdu Cunty 
and in the aouthwest angle of the Danubo-Tisza Mid-Rogion. Theae are at preaont 
also omorgent roliefs, laying with 25-50 m higher above the soa level than tho
-  1 „
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medium altitude cf tho Great Plain /95 m above the Adriatic/. On thosc non-: 
inundated high-grounds wo find the loess originatad in the V/Urm froa falling 
dust in its original state„ This constitutes a calm, nappe-lika surface0
The sandy loeos is a formation of tho great alluvial fans and. tho 
coarsor fluvi’atilo alluvial field, The Pleistocono wind activiiy sottled in 
alternating longitudinal bands the snnd "nd dust material, Botween tho ridgos 
of tho dunes tho looss stripes wore developing not continuoufily but wiüi 
some interruptions, The dust was mainly mixed with sand» but in tho depresaions 
betweon the hills also with mud. Those loeos spots mainly variegato the sand 
ridges of the Danübe-Tisza Mid-Region* thoufjh vre may find them near the 
Hajdu County and Nyiraeg Rogion, too, in the south of the region boyond the 
Tisza River, on the alluvial fan of tho Maros River,
The muddy-clayey loesses aro. on the deep and levolled surfaco of 
the Great Plain, v/here the Holocene fluviatile activity preserved them, Thua 
they are on the Pleistocene inundation areas which rise only with somo dm, 
at most with 1 to 2 m, above the present inundation surface.
The grain size distribution sometimes is quite the samo as it is 
at the typical looss /0,02 to 0,05 mm fraction at moro than 50 gravity per 
cent/, but mostly the mud and clay contont together may reach 30 to 506,
At every time near tho finor fractions in the muddy-clayey looss thoro is 
also 10 to 15$ fined grained sand /up to 0,1 mm diamoter/ and some per cont 
of coarse grains*
This loess sedimentod in wet environment was in some districts 
mapped as clayey loess,. It may be developed on temporary inundated areas 
and perhaps it is the equivalent of the formations named in Gerran 
See-loess or Sumpf-loess, The so loess-like formations contrary to the non- 
plastic real loess - are lightly plastic, Their flow-limit is 30 to and
the plasticity index may be 5 to 17.
Tho fourth type of the loess-lilce formations of the Great Plain 
is the loessmud originated from downwash and transfcrod on tho Old Holocene 
inundation areas, Its thickness may be from some dm to one metor and some­
times it is resembling in colour, structure and grain size to the looss on 
it3 ori, :inal place» This loessmud is the most suitable for ccnstituting tho 
alkali sediment in the Great Plain» The alkalization is uncommon on the 
Ploistocone looss areas, but on the fludhed Holocene loess regions there 
are vast salt areas«. Tho main reason is, that on Holocene inundated aroas 
the ground-water is nearer to the surface level and in the fine grained 
materials the groundwater lovel presents a great seasonal oscillation, wv‘ 
contributes "to tho aluviation from the deeper parts and salt acciu. iO; n
near the surface,
Fir:„l. Quatomary substratum /’jjpper Pannonian clayoy beds/ roliof 
under the surface of the Great Plain, Altitude above the level of the Adriatic,
Fi;-.2. Extension of alluvial fans on the surface and in. various 
depth under. the present surface /at 200 to 300 m/, in the marginal onviron- 
ment of th& Great Plain,
Rne 324
Fi,̂ 3. Extension of the thre lex. s-typos in the Great Plains 
1. -typical loess, 2. sandy loess, 3. nuddy-clayey /infusorial/ loess, 4*
Extension of the decpest flat relief of the Great Tlain /not higher than
90 in above sea-level/.
Fip.4. The grain composite of some loess types in the Great Plain:











Dia Ijössq dor Grcsaon Tiefebene 
Ac Rönai
Auf den Gebiet der Grossen Tiefebene haben die Gecloßo und die 
Geographen verschiedene Lossmatoriale kartiert,, Tipische Lösae, solche dio 
sich auf den Gebirgcfüssen u; .d roa Rande der Grossen Tiefebene, oder in süd­
lichen Teil Transdanubiens befinden, gibt oo auf den tiefliegenden Gebieten 
der Grossen Tiefebene kaum« Dio tiefländischon Lösse oiad einerseits sandi­
ger als die t: pischen Losse. anderseits tonigsr und schlammiger. Ihre Kör­
nung wechselt sich in horizontaler uichtung, von Gebiet auf Gebiet, ebenso, 
wie auch verzikalisch in einem Aufrwhlusa, von oben nach unten«, Ihre Mäch­
tigkeit ist selten mehr als 2-3 m und sie sind oft gut erkennbar geschich­
tet.
Die Kartographen unt'rscheiden seit alten Zeiten unter den tief« 
ländischen Lössen einen Typ, der fein geschieht; ter und dichter ist als der 
typische Löss, in wessen Selmoekonfauno mehrere Wasserfomen befindlich 
sind, und in derer Körnung dio Tonfraktion und Schlammfraktion grösser ist, 
als in den üblichen Lössen,
Nach der Meinung dor ungarischen Geologen sind diese Lössarten 
so entstanden, dass der von Wind gebrachte Staub auf einen feuchten, wässe­
rigen Erdboden abgesetzt wurde, und deshalb bildete er sich zu einem fein 
geschichteten, auch mit Schlamm gemischten Gesteine« F«, Horusitsky hat ihn 
Infusionslöss genannt0 J,3ümeghy, einer der besten Kenner der Grossen Tief­
ebene führte - neben der Bezeichnung Infusion3lÖS3* -• auch die Benennung 
” tief ländischer Löss” in die Terminologie ein; für- jene Lössarten, deren 
Kornzusammensetsung nicht nur in eine Richtung, Sand- oder Ton- und Schlamm- 
fraktien verschoben ist, sondern zugleich in beide Richtungen,.. Dh, in 
seiner Kornzusammensetzung die feineren und die gröberen Fraktionen als 
der Staub, ebenso in grösserem Prozent repräsentier t sind, als das gewolr 
/35-4Q&/* Auf Grund seiner Feststellungen, gibt es unter den Tic.?! ‘dnV .-/dien 
Lössarten so viele Variationen, dass.: bestimmte Type nicht uityohaidbar sind, 
sondern eben die Vielfältigkeit charakteristisch ist.
V/ir können -> durch die bessere Erkennung der Struktur und der 
Bildung der derzeitigen Oberfläche des Beckens dor ©rossen Tiefebene - 
ditai, genetisch gut trennbare Familien der tie£l&v\JM«-.cdien Lössarten be­
stimmen t
1/ Dor auf den während der Einsonlcung dor tiefländischen Becken- 
toilo bis zum Ende des Diluviums erhoben gebliebenen Pannonischen 3ügel~ 
rücken gebildete typische Löss?
2/ Der auf den Aufschüttungskegeln des Grossen Tiefebene mit 
den Flugsanden gestreift wechselnd geformte sandige Löss;
3/ Der auf den höheren Erdboden dor sich ;i,wi,schon den Aufschüttungs­
kegeln befindenon grosson Flußgebieten gebildete und gebllebon-‘> toniffe,. 
schlammige Löss /Infusione löst!/*
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Der typische Löss kommt in sehr kleinen Oberflächen vor in der 
Hajdugegend und in der südwestlichen Ecke des Donsu-Theics-Zwischonstrom- 
lands. Diese sind auch heute erhobene Erdboden, sie liegen um 25-50 in hoher 
als die Meereshöhe der Grcssen Tiefebene /95 m ü.d.M«/, Auf diesen hoch­
wasserlosen Höhen ist der in der Wiirmzeit aus fallendem Staub entstandönde 
Löss in originalem Stande geblieben, Diese bilden eine ka2mes ta felland« 
förmige Oberfläche,
Der sandige Löss ist das Gebilde der grossen Aufschüttungskegeln 
und der gröberen tiefländischen Trümmerfelden., Die diluvialen Winde haben 
das Sand« und Staubmaterial in aufeinanderforlgenden longitudinalen Strei­
fen niedergelegt. Zwischen den Flugsand-Zügen bildeten sich Löss-Streifen, 
diese sind aber nivht ununterbrochen, Das Staubsterial ist auch gemischt, 
überwiegend mit Sand, aber in den zwischen den Hügeln liegenden Vertiefun­
gen auch mit Schlamm, Dieco Lössflächen sind meistens im Srndrücken zwischen 
der Donau und der Theiss. befindlich, Wir treffen sie aber auch um 7)0 > *Iu~ 
gegend und in Gebiet Nyirseg und weiterhin in der Gegend links der Theiss, 
auf dem Aufschüttungskegel der Maros,
Die schlammigen-tenigen Lössarten finden wir auf den tiefen und 
verebneten Oberflächen dar Grossen Tiefebene, dort, wo sie von der Aktivität 
der holjzäncn Flüsse geschont wai*on, d.h, auf den von der heutigen Über- 
schwemmtmgsoberflache einige dezimetorn ~ höchstens 1-2 metarn - hervorra­
genden diluvialen Überschwemmungsgebieten., Ihre Kcrnzusammonsetzung ist 
manchmal fast identisch mit dem typischen Löss /die Fraktion von 0S 02-0, 05 
mm ist mehr als 50 Gewichtprozent/, meistens belauft sich der Schlamm- und 
Tongehalt beisammen auf 30-50/6» Immer gibt es in den schlammigen-tenigen 
Lössen, neben den feineren Fraktionen auch Sand, und zwar- feineren Sand 
/bis zum Durchmesser von 0,1 mm /IO-15/°/> und auch cî Är-o ‘Presente gröberen 
Sand.
Diese, in einer feuchten Umgebung abgesetzte Lössart wurde 
manchenorts als toniger Lös3 kartiert, Sie kann auf den zeitweise mit 
Wasser gedeckten Überschwemmungsgebieten gebildet werden» und entspricht 
wahrscheinlich den in der deutschen. Literatur See-Löss oder Sumpf-Löss 
genannten Bildungen, Diese Lössarten - in Widerspruch mit dem unplasti­
schen, wirklichen Löss - sind schwach plastisch, Ihre Fliessgrenze kann 
30-40%, ihre Piastizitätszahl 5-17 sein.
Es gibt auch einen vierten Typ der tiefländischen Lössarten, 
den auf den altholozänen Überschwemmungsgebieten ausgebreiteten und
- hinsichtlich an seine Herkunft - von Abflutung und Übersiedelung Btrevsor, 
den Lössschlamm., Seine Mächtigkeit kann sich zwischen einigen Do?2., . rn
und 1 Meter wechseln, und er ist in seiner Struktur und K irtr/ox*Teilung 
manchmal dem an der originalen Stolle gebliebenen Löss änlich, Dieser 
Lössschlamm ist auf der Grossen Tiefebene die zur Alkalisation gegeigne- 
teste Ablagerung» Auf den diluvialen Lössgobieten ist die Alkalisation 
sehr selten, auf den holozänen übertragenen Lössen befinden sich aber 
Alkalisationsgebiete von gewaltigem Umfang, Dessen Ursache ist, dasiÄ 
auf den holozänen Überschwemmungsgebieten das Grundwasasr zur Oberfläche 
näher ist, und in den feinkörnigen Materialen der Grundwasserspiegel 
eine grosse periodische Oscillation zeigt, das die tiefere Auslagung und 
die Salzanhäufung in der Nähe der Oberfläche begünstigt«,
5
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l.Abblldunr;,. Das Dodenreliof von den quartären Liegenden unter 
der Oberfläche der Grossen Tiefebene /oberpannonischo tonige Schichten/.
Die Höhenzahlen sind auf den Spiegel des Adriatischen Meeres bezüglich»
2fAbbildung. Die Ausdehnung der sich auf den Randen der Grossen 
Tiefebene befindenen Aufschüttungskegoln, auf der Oberfläche und in ver­
schiedenen Tiefen unter der Oberfläche /bis 200-300 Meter/a
3..Abbildung. Die Ausdehnung der drei wichtigsten Lössarten aud der 
Grossen Tiefebene* 1, Typischer Löss., 2f Sandiger I£ss, 3* Schlammiger- 
toniger Löss /Infusionslöss/, 4, Die Ausdehnung des tiefsten flachen 
Terrains der Grossen Tiefebene /nicht hoher als 90 m U.d.M./.
4.Abbildung. Die Kornzusnj.. lensetzung einiger tiefländischen Löss­




Slope loeasos and thoir development ii\ iiuagary
by
Dr. Mc Pecsi 
Ini tial c^nsiderations
Our r ec ent investigationa testify, that in tho ahaping of the 
Hungarian Ploiatocona relief r. series of proccasaa took place, which cannot 
be rankod .-uaone the processos of flir/ial crosion und deüation, Such are the 
nass novenenta of alopoa enacted by gravitation, 'die cryofraction, cryoturbation 
and solifluction enacted by regelation as well as tho »real denudation of the 
surface by thawiag and neteoric waters on ccnstantly or periodically frozen 
soils /pluvionivation/. In the absenco of a proper comprahensive notion, wq 
have called these procesaea derasion /1964/.
These procosaea were predominant morphcgonetic factora chiefly in 
periglacial climatic types. In the last decadcs an increoaing number of pro- 
cessea of glacial frost effects haa been found to be irvolved in shaping of 
surface foms as well aa in Sedimentation /Büdel, Tricart,, Sumgin, Cailleux, 
Poser, Popov, Dylik> Galen, Troll? etc./o
With respect to Hungary* the magnitude of the role of derasive 
morphogenesia qould virtually be interpreted in due form only after we had 
recognized that diverse and very wide-spread slow sedimentary rocks had been 
redeposited through the mediunr of hill~side solifluction procesaes, Many of 
them have been considered so far an fluviatile er aeolian fornations, Sone of 
then v/ere, indeed, fluviatile and aeolian sedinents, but became talus due to 
redeposition on the slopec Anothor part of the talus depoaits originatea fron 
freezing and weathering of country rocks, The naterials of two different origin 
often got ccnpletely nixed during noveraent on the slope „
In recent years a lot of sedinenta bedded finely parallel to the 
slope have been discovered in the fore-lands of the hill countries and nountains 
of Hungary. They were first obaerved within slope loeaaea and loany sedänento,
Though the slope depoaits are very wide-sproad throughout the 
hill ccuntries and the nountaina of Hungary, little attention has 3till been 
paid to their extent and to the genoral norphogenetic role of the processea 
which have ahaped them, However, L.Ldczy sen, called attention to the laninated 
valley-loesaes of the Zala and Sonogy Hill Countries as early aa 1913.
The debates which took place after tho lcctures delivered at the 
last congresa of INQUA in Poland and during the excursiona also 'äkqwed that 
the foreign researcher3, too, began to accord attention to the ovcr̂ all ex- 
tention of the phenoraenon in recent tine onlyt Moreover, several foreign re- 
searchera alao happenod to ebaerved redeposition of tlope uechaniara and bedding 
parallel to the slope first in loessea and loeaa-like sedimenta /Berg 1953,
Büdel 1957, Fink 1960, Kukla 1961, Pocer 1991, 1955, Suche! 1964, Zob 1963,
Dylik 1961, Mojaki 1961/e
... 1 «
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The char&cterization and geno ic interprelaKon of Inminatod slope 
loesses, loess-like alopc depô its and s ads was not yet trcated in a cöncise 
manner and, since the sedimeiyts of this ype are wide-spread tn.rough.out the 
hill countries of Hungary, wo have attemt+.ed to intorprato thoir formation or 
redeposition, respectively /Pecsi 1961, -9G2/0
Lqminated slope loesses, looic;v-like and _aandy slope
deponits
The aancis of slopo öedding v/apo earlier beleived to ba of fluviatile 
origin0 It was due to the faot that tho resoarch workera did not tako into 
accouat the omplacemcnt and tho d:.p of those beus and tho parallelism of the 
thin laminao to oach oübor rml Lo tho slopo. The inrijuation of those slope- 
bodded aand layers /S-lC-l^,/ in r.1! direction» follows the crographic patterur; 
of the present relief, and thoir fov/ on .thick .lnminae run ovqr a /rreat dis- 
tance without wedgjng out,. All thoso circumatances exclude exclude tho 
possibility cf nur/;istia?: a fluviatilo accumulaticn for tho so formations. As 
the grain of tho aand paquotn boMod parallel to tho slcpinr; iuri’aue are 
ofton coated with a clay film, wo ennnot rockon with aoolian deposition of 
tho sedimonts. elthor.
The some is true. for tho slope loesses whother of silt er sandy 
loess or loessy sand fraction they are;- tho clay film laminae and thin soll 
lunps in terlying the thin layers "as well as their omplacement montionod pre- 
viously also.oaneel the aeolian origin of the formations in quoation,
The. aoolian omplacement of tho sedimentary mantle which is more 
abundant in politic fraction and likawise fiüely l-uninatod parallel to the 
slope, mu.3t also be deniod., becauso in it thoro o.ocur frequontly redeposited 
fossile soil lumps as well as scattered coarsa-grained gravels or stone debris» 
too. On the othor hand their deposition by fluviatile processes is excTuded 
by tho fact that those deposits consisting of fine layors often lio at angles 
of slope of 15 to 27 . Such firie-grained aedimants lying at angles of slope 
like those cannot bo dopos-ited in tho course of any fluvial • transport».
V/e have to de? with such a procoss of transport. and accunulation 
which has been able to koep noving. tho löoss and tho.:§jandy,loess-like sedi- 
ments on a regional scale, obeying the current conditions.of slcaing, and to 
accumhlato themin finoly laminated suits, -The microetrati^aphic amd iita: ln-?.<• 
analysis of these sedirnents also porinits' to ascartain that the procoss in 
quegtion has been relatively slow and its Sediment. transporting capacity has 
varied eyelically. After moro or less long phasos of activity it was inter- 
rupted and, after a certäi*i passe, it reviv.ed again, As a consaquence of this 
process, the slopes generally böcame moro gentle» The evidence wo have in- 
dicatos that this Sedimentation has taken placfc in' the Pleistocono, in con­
ditions of a peculiar periglacic.l climate, for the sedimonts often oxhibit 
syngenetic cryoturbationa and frost cracks.
The obsorvations abo» that tho finoly Ljninatcd accunulation of 
.sedimonts on slopes is ovon now talcing place in barren dells, dor.asion valloĵ s 
oxempt from Vegetation,, In the derasive valleys utilizod gri rxable land tho
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soil portio ns aro transportoc! by me ..ms of wa ter /nolt wvfcor and -rain water/ 
in such a v/ay that the soil pnrticlos aro auspoaadod in -SKis melting watsr 
or in. any littlc ä"+©p flo^ing cn ~'h ,'̂ ico, and aftor havirLg"'booa carriad
away. they are dopositod» Ho.1- . ti:.-.- ahoWor watoro falltag on convex slopes
free from Vegetation produce mora or lcss oxtonsivo rayines in ourrcnt oo«~ 
ditions on the surface,., Mov . ihaioss. ’ \o strata of slope sodimonts wo 
find tracoe f ravicer f” -vial traneport and accumulation vory rarely.
The sedir.n..nt redapositinf., effoct of melt waters is especial. ly bo- 
lioved to occui- in case of rodöpcv4 tsci sands. sandy loonses and looso-lü'ra 
3edin!onxs, sine© theae sodironta are not. or bat in a vory reduced «calo, 
transported by meaaö of gelisol if luetion,
The transporting activity of melt watera during the poriglacial 
perieds has been mögt effoctive at the tino of early aummer tha.w of the 
snow, v/hile at present it is in ear.ly spring. »Vhen the upper layer of the 
soil is still fraaon and the thav/ing slush tends to thaw the upper film of 
the frozen soil» thio process result, in a shifting movement of the thin 
soil tayar» And utstil the upper aoi.1 layer is completcly melt the slush can- 
not seep irito the seil, but is flowing up the slopo at a oertain part of the 
day, carrying tho soil particles, Becauee of night fPosts, the transpert of 
aedimont matbrials on tho slope is interrupted at a certain part of the day, 
ice„ in the beginning of the period of thaw, This te the reason of why daily 
accumulation of sedinents is brought abcut on tho slopes thomsolves, toca Th© 
soil film which thaws and is oarried in day-timo. uudergoos additional internal 
arrangoment, toce The soil- and slopo-dugrading activity of melt waters ? 
as long as tho supjbly of melt water from any part of the slope was enaa/ed,
The degrading activity most inteni/ively affected tho inflexion sene of slopes 
of Southern exposition aa in the higher, less inolinsd parta of the. -ilap© the 
snow cover thawod slower and later0 Bowever, in the zono of steeper slope 
exposed to the South the snow cover tha\/s most early, and therofor©; tho soli- 
f1uction and tho melt wators can oxort thair degrading activity for longest 
time in. this infelxion zone£ This is tho expianation of flattening of convex 
slopes due to romoval of planation of the convex slope section owing to 
accumulation.,
In tho past of th© yoar r.nd in dry contin-sfcal climatic phasos with 
little rainfall, the mcctelliug of slopes was accomplished by the wind and 
the rare summer showers. These two factors displayed by all moans, a destruct- 
ivo activity in the parallel-bedded slope deposits accumulated by melt watersc 
Nevertheless, their traces could be obareved vory raredy in tho slopo depeaitüt. 
This may bo exp'lainad by th© fact that tho redepesit-ing activity of melt 
waters of subsequent suiimers or that of the more humid periglacial phases as 
well as the later molting and ro-froezĵ ig of tho upper soil have^in meantime, 
obliterated the tracos of the trenching erosion.
The dust blown out in dry-cold seasons of the hill dotritus, caived 
uo by fPost, accumulated on slopos, sheltored from the wind, .\nd in tho fore- 
greund of the hills, Howevor, the overwhelming part of the dust did not ro- 
main on its first placa of deposit, bocauso it was trans]_>orted furthor on tho 
slopes by the dorasion process es reviv?jrjg in spring- and early summer-* timo 
/golisolifluction, thawing watoro, otc./, and mixed v;i Lh not aeolian sedimants 
/dotritußj gravol, loam, otc./, it roaccunulated, As a result of tlios© pro­
cess es, deluvia wore left behänd as slopo sedimonts, from aneng tho paquots 
of which the strata of primAxy aeolian accumulation playod a subordinate role,
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The conditions of oraplacement of tho exposures of slope deposits 
testify that tho processes of derasion brought about on the surface have 
taken place during the prevalence of the periglacial climatio type in con- 
ditions of scarce Vegetation and that they have preceded or often succeeded 
the period of dust fall. Tho uribedded lcosa paquot which night he held for 
aeolian conjnonly overlavs redeposited, bedded, loessy sands or s<andy loesses„ 
In several cases, howover, the stratified fc.i.opo deposits are covored with a . 
fossile brown wood aoil only„
Nowadnys, since the overwhelniag majority of the Hungarian hill 
rê ions has been deprived of the zonal forest cover due to logging and 
since these surfaces have been subjected to agricultural utilization, the 
degradation of slopes>, deatruotion of soils and accuiaulation of sedinents 
by nolt waters intensifies again in arafcrle land o::empt fron Vegetation at 
the time of setting in of oariy spring variable frost conditions,, The slope- 
nodelling process is essentially identical with the abovo prosentations6 
the difference consisting merely in its smal 1 er~ ec al e effect. Nevertheless,. 
it is still sufficient in many places for partially or totally removing 
tho generous soil for a relatively short historical time.
In the periglacial periods much of the soils which had been for 
earlier were redeposited cn the slopes by solifluction and plv": rv . \ 
and was, at the saiae time intermixed with raw t\" !»■ :,■,& /e,g. with
loess, loam, sand dotritus, etc,/« These älopü deposits of different grain 
compo3ition, bedded parallel to the civ ,n' i >.lief, local ly include many 
fossil soil partcles and alternate on tho slope with loess and buried ßoil 
layers. In tho hill landacapo« of Hungary these slope deposits have served 
in most cases as a bat’äs for ti> t'tvreni doil fömation.
III0
Das Zagyva~Tal und die Mätra 
Av> Szekely
Wir erreichen das Zagyva-Tal bei Hat van* Dieses breite gra­
benartige Tal bildet die Morphologische und tektonische Grenze zwischen 
der Mätra und den Cserbat-Gobirge„ Das Tal der ur-zagyva entwickelte sich 
in Oberpliozän, als sich das pannonische Binnen..ehr zurückzogo Später, 
in Quartär schnitt sich der Fluss - wi das stufenartig angeordnete 
Schotter-Terrassen-Systen beweist - infolge der stufenweise ablaufenden 
Senkung des Jaszsag-Vorlandes um loo-llo n tief ein. un€ entwickelte 
durch Erosions- und Korrasiona-prozesse sein heutiges breitess n£. •* 
Terrassen begleitetes Tale Die Entwicklung des Tales und das Mass der 
Einschneidung wurzle durch dio periodische Einsenkung des Vorlandes 
gelenkt, aber die Klinaändorungen des Quartärs spielten auch eine gros- 
se Holle dabei« f
Der jiluss Zagyva entspringt ö-lich von salgotarjän und er­
reicht die Theiss bei S'olnok. Sein Tal kann in drei, von einander gut 
entscheidbare Abschnitte geteilt werden; 1) Das Obeipe-Zagyva-Tal ist 
das älteste, und ist dadurch von den anderen Abschnitten zu unterschei­
den, dass liier schon seit den grossen Vulkanismus dos Mittel-Miozäns 
eine Hebungstendonz; und den entsprechend eine Abtragung herrschte, 
deshalb ist es aus oberoligozänen, sowie aus unter- und nittelniozänen 
Sedimentgesteinen aufgebaut-r. Diese Tatsache beeinflusst auch seinen 
Formenschatz bedeutend» Auf den lockeren Sedimentgesteinen hatten die 
Korrasionsprozesse grösseren Einfluss auf die Oberflächenforäung als 
die fluviatile Erosion* In diesem» in NW-30-Richtung sich bis Matra- 
mindszomt erstreckenden Abschnitt ist das Tal noch ganz eng, hat 
steile Abhänge, ist ein V-förmiges Erosionstal, ohne Terrassen, das 
einen Ob erlauf Charakter hat» Sein Durchschnitt ist symmetrisch, o<|er 
nur wenig asymmetrisch. Wegen der ständigen Hebung ist es nicht durch 
Terrassenbildung, sondern durch Einschneidung charakterisiert« Die So- 
lifluktion, die Rutschungen und die Abwaschung hat auf den steilen 
Abhängen die schmalen Terrassen zerstört* Das Überschwännungsgebiet 
ist auch schmal, nur 5o~loo m breit-, Die Nebentäler sind meistens 
charakteristische Korrasionstäler. Dio Korrasion spielte *%"':&> :?,n der 
Erweiterung und Formung des Zagyva-Tales eine entscheidende Rolle*
Zwischen Mätramindszernt und Hatvan ist das nittlere Zagy- 
va-ral durch asymmetrischen Durchschnitt und einen breiten t*berschän-m i ------- , . . .
fit 
Ta
3oo-4oo m schmalen Abschnitten abwechselnd. Bei Tar durchbrieht der 
Pluss in ä neu Engpass den die Mätra und das Cserhätgebir^e verbinden­
de Andesitzug (Mätrahida); verbreitet sich stufenweise nach Süden, 
und seine Terrassen werden immer niedriger. Bei Jobbagyi vorniedrigeren
~ 1 ~
ngsgeoiet (1/2 - 1 1/2 km) gekennzeichnet. Das prächtige stuf^narti- 
~T£?^,^Qnsystem ist der charakteristischeste Zug dieses Abschnittes, e Zagyva fixesst in diesen Abschnitt durch ein i._2 km breites
lbecken (Becken von Mätramindszernt, Nemti» Kisterenye, üar) mit
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sich die älteren. Terrassen und schniefen in die Terrasse H* ein* Von 
hinnen an begleiten nur die Terrasse II«a und II,, b das Tai die nit 
einer inner inner dickeren Lössdecke bedeckt sind»
ln unteren Zagyva-Taln südlich von Hatvan war sogar in 
Quartär die Senkung herrschend, deshalb wurde es auch in Quartär aufge­
schüttet. Die älteren ploistozänen /Vlager ungon befinden sich tief unter 
den jungen pleis'Sosänen Schuttkegel- Die Oberfläche ist durch den breiten 
flachen würmeit.igen Schuttkegel charakterisierte Kur seine linke Seite 
blieb unversehrt« Hier herrschen die eolisohen Fernen, in erster . .'.he 
längsseitige Kügelchen*- Windfurchen und Rückenreste3 Das Gebiet ist 
abwechslungsreich durch die zwischen den Hügelehen laufenden co-en 
Flussbettres fee der Würnzeito
Die Matra ist das höchste Gebirge Ungarns.» Sie ist aus - zur 
Zeit des niozänen VUlkanisnus entstandenen - Andesiten, Tuffsteinen, 
Aggloneraten Riolittuffen und Riolitaufhäufugen aufgebaut. Diese Grund­
steine wurden aber infolge der postvulkantätigkeit einer Metamorphose 
unterwordena Die aufbrechenden Heilwässer haben die vulkanischen Gesteine 
In verschiedener Masse aufgelöstä falls zu Kaolin ungewandelt, so wurden 
sie den Abtragungskäften vorbereitet* Anderseits bildeten sich aus den 
Spaltungen aufgehäuften Kiesersäurigen Lösungen Hydroquarzite, die härter 
sind als der unversehrte Andesit. Das Gebirge besteht also aus Gesteinen 
verschiedener Wiederstundsfänigkeit? diese Tatsache wiederspiegelt sich 
auch in Fonnensohatz des Gebirges» Die breiteren Täler, und Talbecken 
entwickelten sich grösstenteils dort wo aufgelöste, leichter verwitter­
bare Gesteine stattfanden. Die Andesiten bildeten dagegen hohe Rüoken, 
nit seilen Abhängen und die Hyrocji arzit-Erzgänge oft steile Gräte* Der 
riesige Vulkan des Matrc-Gebirges entwickelte sich in Mittelpleistozän 
auf der grossen Strukturlinie3 welche die hebenden Gebirge von den sin­
kenden schollen der Tiefebene trennte* Diese strukturelle Lage beein­
flusste auch die weitere Entwicklung des Gebirges. Der nördliche Teil des 
Vulkangebirges nördlcih von der Linie pasztö-Gyöngyöspata-Gyöngyös-Tarna- 
szentnaria hob sich stufenweise, und wurde deshalb ständig abgetragen«
Das And e s i t ge birg e jedoch südlich der Linie sank inner tiefer einf und 
wurde nit einer inner dickeren n^ogenen (tortoner, sarnatier, pannoni- 
scher) Schichten-jüihe bedeckte
Durch d; seit den Torton dauernden Abtagung wurden die pri- 
nären VUlkanfornen zerstört, die heutigen Fornen des Gebirges sind also 
Verwitterungsfornen, Die auffallendste Grossforn des Gebirges ist die 
Asynnetrie nit einer N-S Ric.htung3 welche durch die Hebung des nördlichen 
und Senkung des südlichen Teiles zustondegekonuen ist. Durch die stufen­
weise Hebung bzw« die stufenweise Senkung des Vorlands entwickelten sich 
die charakteristischen Abtragungsfornen des Gebirges, die Runpfflächen, 
und pienonttreppen, die in Hochflächenteilens geraden Graten und in Forn 
der Gipfelfluren vorkonnen« Die höchsten Teile sind die 9oo-looo n hohe 
Oberflächen in der Mitte des Gebirges, die sich gegen die Randgebiet? 
bis 750-800 n emiedrigeren. Sie entwickelten sich durch areale Er<sL6n 
zur Zeit des subtropischen Klinas in Tortonier und sarnatier. Dieses 
Gebiet wird nit der in obersar.iatier - unterpannonen entstandenen 600 n 
hohen Runpftreppe, nachher nit einer schmaleren 4oo n hohen mittleren 
Treppe, und schliesslich mit der breitesten 26o-3oo n hohen oberpliozänen
- 2 -
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unteren pienonttroppo uara&nt« Durch die, paralellisierung nit den korrela­
tiven Ablagerungen des Gebirg-.-andes konnte der Zeitalter der Oberflächen 
bestinnt -werden* All diese Horizonte wurden durch die jungen Täler s tark 
zerstückelte
Wogen der in N-on stärkeren He-.unj des Gebirges war hier auch 
die Abtragung stärkere Do'entsprechend wurde ln N des Mätra-Gebirgos bei 
Mätraläba die Vulkandeoke ganz abgetragen und sogar die subvulkanissb.cn 
Bildung wie; Lakk.olitenr Kratorreste und Erzgänge wurden ganz aus präparierte 
So entwickelte sich die aus donfömigen Lakkolitrelhen und Burgnauer- 
artigen? nit vielen Erzgängen geSpiekeltef aus lockeren Sedimenten bestehen­
de sanftere .'-ügelige Landschaft von Matralaba* Die Abtragung der lockeren 
Sedinente ist grösstenteils durch die Korrasionsvorgänge zustandegekönnen«
Aus der Hügellandsohaft von Mätralaba erheben sich 4oo~5oo n 
hohe steile i7ä.ndo, das ist selbst die Matra der zex-störte Rest des einsti­
gen hiesigen Stratovulkans« Die echten Vulkanfornen wurden ganz zerstört 
und ungewandeit, nur.einige Kraterreste (Ägasvar, Vilägos) die stark zer­
störte Kuppe des einstigen Ausbruchssntrunc (Töthegyes, Nagy szarhegy, 
SZederjes-teto) sind die Zeugen des letzten bedeutendsten £,usb.ruchzcnt.runs# 
Der nach N wachsenden Hebung entsprechend heb sich sein nördlicher Teil 
an besten, hier lauft der höchste Haupt-Grat von Agasvar durch Matraberc, 
piszkesteto.. G-alya**r und Kekestetö, Sasko und durch den Grat der östlichen 
Matra, Von hier an verni.nde.rt sich die Höhe stufenweise nach S und SO«
So kann die Matra in erster Reihe nach die Höhenverhältnissen 
und der deaensprechondcn Gliederung in Landschaften verschiedenen Charakters 
geteilt werden « 1) Der kl eins ts und niedrigste ist der SV/ Teil, die süd­
westliche Matra. Sie siebt sich in einer einzigen Kette an der östlichen 
Seite des Jjlusses Zagyva von Engpass des pince-Baches von Szurdokpüspöki. 
bis Lörinci und wird nach Süden inner niedriger, schnelzt schliesslich kaun 
nerkbar in die niedrige Hügellandschaft; an Fusse der Matra eine
2) Zwischen Szurdokpüspöki und Hasznos zieht; sich die Kette der pasztoer 
Matra die viel höher ist (Muzsla-teto 8o4 n) aber sich nach Süden ernied­
rigt« Sie hebt sich nit steilen Kahlen, bodenlosen Abhängen aus den 
Terrassental der Zagyva* Die wilden Bäche nit grossen Fall haben diese 
Seite des Gebirges in eine Reihe ebennässiger paraleller Nebongrc 
zerstückelt«, 3) Nach einen der wichtigsten Täler der Matra, den Kövicses- 
Tal folgt das plato der Matra0 Es liegt an der Wasserscheide der grössten 
Täler, deshalb bewahrte sein nittleres unzurstüokeltes Gebiet in der Unge- 
bung von Bagolyirtas, die hohe Runpffläche der Mätraa Aus diesen ..ohnalen 
Zentrun laufen die Quellen der grossen Talsystene und schnale Grote in 
alle Richtungen. 4) Von piszkes-teto bis Disznöko entdehnt sich der 
höchste mittlere Teil des Matra-Gebirges, die Mittlere Matra« Hier kann 
die Matra charakterisierende Asynnetrie an bestgn beobachtet werden« Sie 
'erhebt sich in nördlichen Teil? nit einer 35~9o steilen, un 4oc<öoo n ̂ 
b.;hen Abhangwand aus der Mätralaba, und erniedrigt sich langsan Süden
nit breiten Rückentl Sie ist in loo-3 io n tiefe Schluchten, südlicher 
Riöütu.-’.- aufgestückelto Der parader .-Sattel und der tiefe Nagy- al trennt 
sie in d  Teil^ Der westliche Tei die Galyatet" : ^  ^55 a) ist
etv^s niei i «r ~ der östliche Toi.' dir p̂pe n
- 3 -
Csne 3o
(lol5 m), der höchste Punkt Ungarns. 5) Der südliche Teil, die Kleine- 
Matra ist der niedrigste, verschmalende Teil des Gebirges. Nur seine 
zwei kuppenartige Gipfel heuen sich über 7oo m (szarhegy 744m, û d 
Cserepes-teto 734 m). Sie besteht aus der in Gipfeln geteilten Rückenreihe 
und aus den in S Richtung anschliessenden stufenweise erniedrigerenden 
And e s it rücken*
Das südliche Vorland des Mätra Gebirges ist eine Übergangs- 
landschaft zwischen dem Mittelgebirge und der Tiefebene. Es ist wegen 
seiner allgemeinen Senkungstendenz eine, aus jungen Sedimentgesteinen 
aufgebaute, nach S stufenweise abdachende 25o-12o m hohe aufgestückelte 
Hügellandschaft. Die breiten flachen panncnrücken sind mit einer, nach 
Süden immer dicker werdenden quartären Decke (q,us umgeschichtetem Löss 
und solifludiertem Ton) bedeckt» Die Rücken zwischen den Vertiefungen 
sind mit breiten schuttkegelwiesen ausgefüllt. Durch die stufenweise 
Senkung der Oberfläche entwickelten sich auf den schuttkegeln, Schuttke­
gelterrassen. Das Matravorland ist ein klassisches Gebiet der Schutt­
kegelterrassen* Als fremdes Element erheben sich einige Andesitschollen- 
Reste. Am N Rande senken sich viele kleine Becken in das harte Andesit- 
matcrial (Markaz-er, Domoszlo-er, Nana-er Becken Üsw«.) ein. Sein For­
menschatz ist viel jünger als jener der Mätra , es entwickelte sich 
erst im Oberpliozän und in Laufe des Quartärs. Die höchsten Rücken sind 




Geomorphological Effect of periglacial processes - Hungarian Central Moua*
by
Dr. M. Pecsi
Recently we have set to a thorough analysis of the cryoplanation 
processes which had been active throughout the pleistocene Glaciations0 
Before this work started, their function in the mod^lling of the relief of 
the Hungarian landscapes had not beon duly known, nor had their intensity«
The detailed geomorphological mapping of Hungary’s central 
mountains and rolling landscapes required to direct attention on the 
periglacial processes and the landscape forms produced by them. The results 
arrived at suggested the morphogenetic effect of these processes to have 
been on a par with the work of fluvial erosion or deflation of the 
temperate zone«
a) Cryofraotion
Eracturing of rocks by frost was so intensive throughout the 
Hungarian central mountains as it controlled the development - of a consider<» 
able part of the slopes under the glacial climates» Cryofraction penetrated 
along the lithoclases in certain rocks even to depths of 5 to lo m. In 
exposures of dolomites wo can very often observe that the bedrock has been 
intensively fractured even at depths of 15 m. The rocks loosoned by 
cryofraction may hardly resist to the extei'nal agents. Where the rock 
debris have boen removed, the penetrating frost has continuously affected 
deeper and deeper strata of the solid rock, Owing to the soil frost 
persisting in the major part of the year, the periglacial processes trans- 
ported the loosoned rock dobris in an areal way, so that the relief was 
destructed and degraded throughout its surface.
If the coarso detritus underwent no considerable transportation, 
the bedrock was covered by a stono placer of great extension (lying blocks) 
or by mantle rock« Where the stone placer, iee. the periglacial facies of 
fragmentation, accumulated in a fair thickness, the cryofraction of the 
bedrock declined or may even have ceased, The finest end product of 
fracturing by regelation wag silt, corresponding just to the grain size 
of loess (ofo2 to o,o5 mm). This fine material could be redeposited and 
levelled easier than the coarser detritus. The enormous quantities of fine 
and coarso talus deposits produced by cryofraction were redeposited and 
mantled the slopes of mountain blocks. At the foot of the s't’eep slopes 
stratified talus of considerable thickness consisting of finer and coarser 
packets was laid down., The coarser talus passed into finer-grained talus 
deposits as it moved off its source area, It deposited either on the slopes 
or in their basal part. Under periglacial conditions the removal and 
aocumulation of the cryofractured detritus involved several agents. The 
rock walls loosened by cryofraction collapsed. The fractioned rock detritus 
first rolled down the ste .per slopes under the influence of gravitation,
The detritic material accuuuli.tod by gravitationr 1 movement was further
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fragmented by frost action which reworked it scveral times. Meanwhile the 
recharge of detritus from the bedrock continued,
The strong winds (gelidefaltion1), the snow melt and the meteoric 
waters (pluvionivation') and gellsolifluctlon of the periglacial period 
contributed to the removal of the fine silts« For the rearrangement, 
reversing and further fragmentation of the rock detritus7 cryoturbation 
was largely responsible.
b) Cryoturbation
On the slopos of tho Hungarian Central Mountains and bi.lls: 
where conditions for the development of permanently or episodically frozen 
soils existed in the pleistocene,. the vigorous and frequent regelation led 
to large-scale structural ohanges in the near-surfaco strata,
During the Fleistooene glaciations in the Carpathian Basin 
summer thawing penetrated muoh deeper fchan in the ad 3-.voent Western Europe 
and even deeper as compared to the pcriglacial zone of higher latitudes at 
present. This was d.ue to the very pronounced continentality of the 
Carpathian Basin in the pleistocenev which was liable to greater extremes 
than is the present Continental climate« Therefore it is not ■ t all sur ~ 
prising that we have observod the summer thawing of the soil to penetrate 
in patches even to depths of 5 *6 Mo In the so-culled active zone frost and 
thawing repeated themselves frequently to these depths and the feature 
remnants of many characteristic cryoturbation phenomena were detoct-ed in 
many regions of the counfcry (pecsi 19.58 > 1963)«
On the penoplainsj piedmont benchlands and pediments of the 
central mountains the stone polygonsf ice wedges and lithiclases caused by 
frost reversed and loosened the surface beds as deep as 4 to 6 eu in the 
marly and clayey mentle of the central mountains folds provoked by frost, 
penetrating 6 to 8 m deep* the so~called cryotectonic deforaationstcan also 
be observed (pecsi 1961/a, 1963/a)c
With increasing angle of slope, the stone polygons were trans- 
formed into stone stripes (streifenböden) trending parallel to the slope. 
How'ever, there are stone gar 1 ands too? whi.ch are arched steeply to the 
slope. These latten? are alruady transition features between solifluction 
and cryoturbation.■»The direct surface-shaping activity of the cryoturbation 
processes was not so intensive as that of cryofr-ction or that of soli - 
fluction, yet it made indirectly a great contribution to their activity,
The best example for this is frost heaving by pipkrakes, resulting in soli­
fluction (kammeis-solifluction) which was wide-spread in the Hungarian 
central mountains* too. In addition, the formation of stone pavement 
(pflasterboden) was also frequent.
The praotical importance of the cryoturbation phenomena in the 
central mountains consists in the fact that the more ancient interglacial 
soils had been thrown into the cavities and cracks of polygons and frost 
wedges by the frost processes and they have been prese.rved there. offering 
favourable conditions for the present Vegetation. The periglacial c.ryo - 
fraction penetrating deep into the solid rocks loosened theu so intensively 




The various, autochtonous and redeposited rock detritus produced 
by the intensive cryofraction represents a favourable parent rock of the 
soil formed on the half-planes and slopes of the central mountains through 
the Intervention of the Holoceno Vegetation.
c) Gelisolifluction
The processes of solifluction, gelisoliflüction and congelisoli- 
fluction taking place on frozen grounds under the influence of regelation 
played a very important role in modelling the slopes of the Hungarian 
Central Mountain Range during the pleistocene periglacials, The significance 
of these processes has been referred to by several earlier researchers 
(E.Szadeczky-Kardoss 1936, Jr Kerek.es 1941, B. Bulla 1941, S. Lang 1942, 
etc») Large-scale landscape-forming activity, such as redeposition of 
sediments by removal, took place primarily on slopes made up of clayey, 
loamy rocks. The processes in question were active chiefly in the periods of 
the spring and early-summer snowbreak and in those of pronounoed daily 
changeability of temperature« The latter conditions persisted during 
several months in the pleistocene periglacials, to be precise in their more
humid, anaglacial and kataglacial phaaes. Gelisolifluction resulted in the
movement of clay lumps downslope along laminar sheets. In addition, in 
exposures we can trace clay garlands and stone stripes left over by mud 
flows.
The clayey groundmass of gelisolifluction carried away loads of 
coarse detritus on the slopes of the mountains and hills built up of 
different rocks. The pelitic talus deposits accumulated by gelisol5.fluc- 
tion on the slope and at the foot of hills are wide-spread throughout the
regions studied. These rocks are,. as a rule, very fertile, as they include
the components of forraer soils (humus, clay mineral3 , salts), too, At the 
base of the slopes and in the dells the soliflucticnal talus has often 
buried the former, fossil soils as well*
d) snow melt and shegt wash of the frozen grounds (pluvionivation^
Such a process may take place throu^n the medium of meltwaters 
in that initial phase of the thawing period when geli-solifluction has not 
yet set in. No distinct time lilit exists{ howevcr, between the two 
processes.
When thawing is rapid and of short duration, the subsoil does 
not thaw and the sheet wash by meltwaters proves to be intensive« Under 
periglacial conditions when the surface is made up of plastic, loose 
sediments unsuitable for solifluotion (detritus, sand, sandy loess, etc»), 
it is sheet wash by meltwaters that prevails on such slopes in much of the 
thawing period, instead of gelisolifluction. This process is called 
niveofluviation. In the temperate zone under the present 'öjtimatic 
conditions the slopes are usually subjected to this process, because the 
thawing season is uoinparatively short.
The meltwaters have urovoked Sedimentation at the basis of 
slopes, on volley floors und partly on the slopes themselves. The talus 
deposits accumulated in tliin superimposed layers follow the pattern of the 




Rainwater falling on the frozen grouhd displays an activity 
similar to the sheet wash by meltwater flowing, off over the surface* This 
process (gelipluviation) may take plaoe in both periglacial and temperate 
zones»
Slope wash on frozen ground by rainwater has also been very 
aotive in slope modelling and se dimentation« ReReposition of fine-grained 
sands, sandy loesses and other loess-like scdiments on slopes has been 
effected primarily by rain- and melt-wa ers«
e) Derasion
The processes involved in moving the rock detritus produoed by 
cryofraction under periglacial conditions and in moving the material of 
slopes in general ~ such as simple gravitational mass movement, geliscli- 
fluction, cryoturbation and pluvionivation - may exhibit many transitional 
features. since even the mechanisms of the movements taking place in the 
pure types have not been duly studies, their Separation is not alsays 
possible. On the other hand, the processes may alternate in time and space; 
too. This is tho reason why we encounter such exposures which show a 
succession of straf accumul^ted by simple gravitational mass movement with 
packets of coarse detritus heaped by pluvionivation,
Another approach allows, however, to point out that pluvio 
nivational mass movements may occasionally occur, though with smaller 
intensity during the season of frost changeability in the temperato 5ronot 
too«, in ad di tion, it is rat her diffi^ult to distinguish or to find .nny 
distinctive marks betwoen tho sediments deposited by rock falls? tu.rbidity 
currents, slumps and landslides oooaring in the temporate zono* on the one
hand, and in the periglacial one, on tho other. Hence, it is unreasonable
to refer to all these, with a common term, as periglacial processes»
The geomorphological literature knows no uniform and unequivocal 
term for these processes. The German literature uses mostly the term 
mass movements (Massenbewegungen), some English authors have introduced 
the term denudation, others, following Baulig, have adopted ablation» The 
interpreation of these notions is however, very different. For instance, in 
the Hungarian literature ilenud.-'tiun is reserved for the destructive activii;y 
of all exogenous forces. In his earlier papers (pecsi, 1961, 1962) the
author attempted to fuse these processes into the notion of corrasion.
Tjnfortunately, it is not interpreted uniformly in the international 
literature. Some authors regard it as a part ol all exogenous forcos 
(e.g. marine corrasion, corrasion by winds, corrasion by glaciers etc.), 
while others use it as a notion roughly identical with erosion»
Having considered the above and other similar circumstances, we 
found to be more corroct to designate the processes in question with a new, 
more expressive term.
So we propose to adopt the notion of derasion (derade.ro = to 
scratch off). In fact, these processes destruct the’surface slowly in an 
areal way. The scdinent accumulated by derasion is talus (deluviun), while 
that produced by fluvial erosion is alluvium»
.. 4 -
f) Talus deposits (deluviuus’) accunulated b̂r derasion
In recent years a number of wide-spread occurOÄo*̂ . ̂ „gediments 
stratified parallel to the slopes of mountains and hills have been'trbÄ^yed 
(pecsi 1961 a,b; 1962 a,b). Although the talus of such a structure are 
connon in Hungary, little attention was earlier paid to their function and 
genesis*
It is oharacteristic cf the position of the talus deposits that 
they, adjusting themselves to the relief9 cover as a mantle the slopes of 
the joreland of hill and nountain regions. They can be observed not only on 
thejslopes, but also in the partly or completely accreted corrasion vall^ys 
(dĉ Js). The sediments stratified parallel to the slope show very differeö^ 
andres of dip (l,5 to 3o )* The strata are often very thin and in many caseä 
stratification is scarcely discernible, although the Sediment consists of 
very mixed material. The thickness of such mantles was observed to attain 
even 2o to 3o m« Owing to the limited size of this paper, we cannot go into 
details as to the extonsion and types of the talus deposits occurin,: in 
Hungary, to their stratification patterns and position in spac'e, restric1*- 
ing ourselves to recording the main types (see pecsi’s map 1/1962 b),
The talus deposits may be divided into 3 main types*
1) stratified talus produced by freezing out of the 
surface portions of the bedrock and accuuulated by gravitation and partly 
by solifluction on the hillsides. Moving away from the source areat the 
initially coarse talus grows finer very rapidly and the exposures show the 
alternation of finer Sediment packets with coarser ones.
2) Talus loam mantle, the material of which has been 
transported and accumulated by congelifluction and by periodical slope 
wash. As one progresses down the slope* the proportion of the coarso 
detritus and gravels decreases.
3) Most extensive on the slopes of mountains and hills 
are the stratified slope loesses, loees-like talus deposits and spora 
sporadically there are loamy sands.
Although the talus deposits ranked among these three main 
types and exhibiting a variety of subtypes may be separated horizontally 
one from another, they are found in many exposures to alternate vertically. 
too*
The Stratigraphie position, lithologic and granulometric 
composition of the stratified talus deposits witness that neither eolian 
nor fluvial processes cculd accumulate them. At the same time, the 
syngenetic cryoturbation phenomena frequently occuring in them suggest 
that their acoumulation should be ascribed to gelisolifluction, slope wash 
and gravitational movements v/hioh took place under periglacial conditions 
(pecsi 1961-62).
g) Gelideflation
The traces of the vigerous deflational activity'aP winds 
during the glaciations are encountered throughout the Hungarian central 
mount-ins* Among the coarse detritus produced by cryofraction and removed 
to different plaoes there are immense quantities of ventifacts polished by
- 5 -
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v;ind corrasion« Even rock, planes are often found to have been c-orraded by 
wind â .̂lon? bei.ng orposod from +-V ôvexdtog sedimen^o ventifaots oan be 
c‘. x „• J :Va tho i." ..'X., o._ p. .. ,. ; ;.qftgr i:oot {jn the old alluvial
fans of the Danube andits tributaries the quartz gravels also witu.ess the 
corrading activity of glacial deflation«
ln the central mountains the ventifacts are distributed in a 
spot-like pattern which appears to indlcate that there may have been 
hillsi-'os and half-planes more intensively affected bj- deflation#
During the pleistocene glaciat.ions the winds blow off every 
year the fine silt produced by cryofraction from the bedrock of the 
central mountains and only the coarser detritrus remained in situ. Since 
the ocarse detritus underwent, as a rulo, additional fracturing - 
especially the dolomites, tho voleanic tuffs and agglomerates did so -» 
gelideflation considerably contribvtod to the areal destruction of the 
mountain slopes during the glaciations»
The fine dust blöv/n off from the cryofractured detritus of 
the mountains in the dry<~cold seasons accumulated on the leeward slopes 
and in the foreland of the mountains« However, their overwhelming 
majority did not remain wher-e thuy were p.rimarily depos.ited, because the 
derasion processes which became animated in spring and early summer 
(geliaolifluction, melt waters etco*) removed them repeatedly farther and 
farthor? so that intermingled with other, non-eolian sediments (rock 
detritus? gravels* loams etes); they re—accumulated elsewhere^ As a 
results of these processes they have been preserved as talus deposits 
(ujluviums). among the paekets of which the primary eolian accumulations 
play a subordinate role0
ln the dry, cold periglacial winters the snow cover of the 
central mountain slopes was also affected by deflationc The unequal 
accumulations of snow resulted in local differcnces of slope modelling«
Where the snow cover was lacking on the slopes or pi dmont 
benchlands of the mountains or it became thin* the frost penetrated 
substantially deeper into the ground than in areas where the snow cover 
was thick, ln the snow-free zone the surface of the solid rocks was 
fractured deeper by the more intensive frost penetration, as the spring 
season of frost changeability also lasted longer in these sports, owing 
to the lack of snow cover» Where the early-sumraer melt waters stagnated 
for a long time in the cryofractured rock debris, patterned soils and 
cryoturbational features were developed. Huge stone polygons and stone- 
zoned lumps came into being. These, in turn, promoted the formation of 
ninor cryoplanational terraces* ln the subsequent years these minor 
embryonal benchlands and sloped terraces contributed themselves to the 
unequal accumulation of snow and resulted in a further growth of the 
terraces.
h) Cryoplanation  ̂ cryoplanational terraces and leveis
The derasional processes of the periglacial periods? inter- 
acting with gelideflation and with fluvial erosion which acted only 
laterally under the dry-cold clinatio conditions, resulted in an over-all 




Cryoplanatioji-X x > . its striotsonso means-the fcrnation of 
cryoplanational levels and t-arraces on slopes«
The rennants of cryoplanational terraces in the Hungarian 
Central Mountains were recognized first in fche ronges aade up of volcanic 
rocks (Börzsönys Mätra), on their southerly secondary ridges (peosic 
Szekely)*
Cryoplanational terraces occar nost frequently on the gentle 
slopes of piedmont benohlands where they exhibit no perfect superposition, 
but rather a stagey arrangenentj
The cryoplanational terraces xey fairly in slzsc There nay be 
several hundred netors wide ones with fro 'tal heights of 2o-3o n» but 
frequent are the 2o to 5o n wide bonchlar s superinposed at heights of 
5o to 15 m, tooo Their surfaces dip at anales of 2 to lo and are 
covered by coarse, angular detritus, Ven‘ .facts are common among the 
rock detritus, Conscquently, the finer rock debris has been removed by the 
windso The larger boulders iocally exhibit a polygonal arrangenento
The cryoplanational terraces also provoked an intensive 
applanation of tho reiativoly s'coeper slopes aade up of solid roekso
Stepped half»planes sinilar to the cryoplanational terraces 
are encountered in the broad internountain troughs as well as the hill 
slopes made up of loose seöinenbary rocks» Their tops and faces are 
covered by talusP loesses and loans bedded parallel to the sloppo0 
These benchland forns are also held for derasional-cryoplanational 
terraceso
On slopes forned by loose sedinents where the soil frost 
penetrated desper •« e.g*- because of the lack oi snow cover - the derasive 
processes lasted longer and resulted in a nore pronounced renoval« 
Consequently, the slope beoame locolly stepped, terraced. Moreover? the 
Interpretation of the genesis of thesc features requires further, 
thorough analyses«.
i) periglacial pedinentation
The periglacial cryoplanation processes which were active during 
the pleistocene in the Hungarian central mountains and hill regions did 
not produce, as a matter of course, such extensive denudational levels 
as the pedinentation prevailing under seni-arid climate didc Nevertheless, 
features similar to the pediments of the hot semi-arid zones developed 
in the pleistocene, too» The p .dinents forned during the pleistocene are 
not as extensive as those developed in the Upper pleistocene, yet they are 
very characteristic, with their gentle, far-re£ching planated slopes 
(pecsi 1963)«
ln the Hungarian nountains which uplifted markMly during 
the pleistocene cryoplanation led to a pronounced transfornation of the 
piednont benchlands and the Upper pliocene pedinents« Under the dry- 
cold clinate of the glaciations their elevated surfaces and edges were 
also subjected to pedinentation, During the interglacial periods the 
streans running into the forelands which were sinking nore and nore 




The slopes of tho gradually doepening valleys and the into.iv 
valley ridges were changed into genile surfaces by cry op.lanati onal 
redeposition during the glaoiation.3®
Sono early ploistocono depressions also developed in the 
foroland of the nountains (Lako Balaton, Velence etc»)« Tho base level of 
the rivors sank considerably in tho förolands» In such cases tho Upper 
pliocene pedinont renainod suspended and was transforned into a 
pleistocene pedinont by tho oryoplanation processes under the seni-arid 
clinato of the glaoiationss such pedinents were covered by coarser 
angular detritus producod by cryofraction and redeposited by solifluction 
and slope washr or by loar.y*“Ioessy dotritic nateriala
In the noro extensive r o'ntains the surfaco of the piednont 
benchlands sheared in one plano the conplox tectonic structures, too 
(o.gsBakony)* In the course of tho intensive upheaval which took plane in 
the pleistocene tho forneẑ  toctonic lines revived^ so that erosional 
deepenings, valley troughs and local subsidences, kottle~holes appeared o:r* 
bec-ane no.ro narked along thon» The pleistocene cryoplanation scoured out 
snooth9 obiiquoly slopod pedinonts facing theso depressions. In sono 
placos they are soveral kn wide£ having beon forned on the surface of 
ferner, late Tertiary podinents0
On tho slightly noro stoep slopes (6° to 8°") there aro dry 
derasional valleys running in the sane direction as tho tectonic lines 
controlling thep« Botwoen theso valleys only flat secondary ri.dges or 
ninor buttes» carved out of the body of the original pedinent, have been 
presorvedt, The environnent of those cryoplanational battes is buriod in 
coarse detritus or consists of dolonites which are often fragnented as 
deep as lo to 15 nf indicating that their oblique slopes have been 
brought about by froezing out and by subsequent derasion and gelideflat.io.n<>
3/ Tho function of the derasional (corrasional’) 
valleys in slope nodelling
Thoy had an inpo;- bant part in the nodelling of the relief T 
especially in that of the slopes in tho pleistocene. Their developnent is 
explained by derasive processest
Having extended the thorough analyses of the derasive 
(corrasive) processes to the whole country (pecsi, Peja, Szekely,
Szilard)t we could ascertain that these processes were not confined to 
certain rock types, in other words, that the derasional (oorrasional) 
valley is no lithonorphological phenonenon but a clinatico-norphological 
one. Such valleys could be observod on granites, dolonites, Tertiary 
linestones, voleanic rocks.-, clays and different types of talus deposits as 
well as on gravel sheets -nd gravol terraces (pecsi 1961-62). They occur 
nost frequently on slopes.; but are encountered on terrace half-planes and 
on sonewhat highor—seated plains as wello
The derasional valleys (dells)j locally coupled with erosional- 
derasional valley types, account for nore than half of the norpholog? v 
elenents of the relief in a considerable part of the central nourt .in 
pedinents and hill regions* In ninor areas the derasional valleys and 
the internediate derasional ridges and slopes forn the ovorwhelning
najority of the reliefs In such areas the nunber of these Valleys is nany 
tines greater than that of the erosionsl ones« periodically either tho 
derasional processos5 or linear erosion becane prevalont in nodelling 
the transitional erosional-derasional valley types0 Sone types of 
derasional valleys have been renodelled by erosion during the Holocene0 
Although the slope conditions of nany of the' derasional valleys subjected 
to tillage are changing even to-day, the fornation of nost valleys can be 
traced back to the laut glaciation or to even. earlier dates* The valleys, 
which developed in the glaciations and densely articulated tho slopes, 
cohsiderably decreased the scope of relief that- had been nore narked in 
the pre- and interglacial periods0 The cryoplanation of the slopes becane 
in nany -places as greatly advanoed as on such slopus even tho derasional 
valleys were partly or conpletely filled with talus deposits*
x 
x x
The total territory of Hungary belonged to the roaln of 
tho periglacial clinatic norphology® During the glaciations the evolution 
of the landscape was quite different fron the norphological evolution 
through nornal fluvial erosion which took placo in the interglacials*
The norphogenetic function of the nprnal fluvial erosion 
becane secondary« The nain ageut was cryofraction coupled with regolation 
and, gravitational slope wash on frozen groundo The inportance of the 
deflational and accunulat.ivc activity of the winds was periodically 
and locally on a par with these derasive procossesc
The fluviatile valley fornation was followed under the ana- 
and cataglacial cliaatic types by the fornation of flat derasional 
valleys (dells). They occupied the najority of the slopes of the hill 
regions (60 to 80 per cent)* The alternation of derasional^ valley- 
forning phasös with valley-filling phases resulted in the fornation of 
a derasional rolling landscape of poor scope of relief coupled with 
frequent geonorphological inversion on the slopes» on the othor handj, 
the foreland of the nountains was subjected to cryoplanational pedinent„t"' ■»n
The periglacial processes which were repeated in several 
phases during the pleistocene did not though change conpletely the 
character of the valley landscape shaped by nornal fluvial erosion; but 
they renodelled it to a considerable extent«
« 9 ^
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Morphologisches Effekt der pleistozänen periglasialen Vorgängo 
im Tmgarischoa Mittelgebirge
Dr„ M« Pecsi
Im laufe der letzton Jahre haben wir die Kryoplanationsvorgän <» 
$Q'S die in den pleistozänen Glazialperiodon sehr aktiv waren- einer tief­
gehenden Analyse unterworfen» Früher war ihre Rolle uöd-das Ausmaas ihrer 
Tätigkeit in der Formung dos Reliefe Ungarns überhaupt rächt genügend be­
kannt* '
Die ge omorphologische Kartierung unserer Mittelgebirge erfor­
derte die Aufmerksamkeit auf jene periglazialen Vorgänge und auf die, 
durch diese Vorgänge ausgebildete Formen zu richten* die im Laufe unse­
rer Keuuntersuchungen erkannt wurden* Die Forschungsergebnisse wiesen 
darauf hin, dass die morphologische Wirkung dieser Vorgänge im Pleistozän 
mit der Tätigkeit der in der gemässigten SJonu erfolgenden fluviatilon 
Erosion und Deflation gleichrangig l ̂ .̂ .shtet werden muss«
Ertvs teze rle gong; Kryofrakti on
Die 3erspli11eruag der Gesteine unter FrostWirkung war auch 
in den ungarischen Mittelgebirgen so intensiv und weit verbreitet, dass 
unter den glazialen ‘'.Limas dieser Vorgang die Entwicklung eines be - 
trächtlichon Teiles der Hänge gelenkt hat. Längs der Gesteinsspalten 
drang der Gesteinszerfall durch Ausfrieren sogar 5 bis lo m tiefe In 
den Aufschlüssen von Dolomiten ist es häufig zu beobachten, dass das 
anstehende Gestein sogar in einer Tiefe von 15 m sehr stark zersplittert 
worden ist« Das Eindringen von Bodenfrost mag verschieden gewesen sein.
Das durch Spaltenfrost aufgelockorte, harte Gestein verwandelte sich 
in ein gegen äussere Kräfte schwach wiederstandfähiges Gestein. Wo der, 
durch Spaltenfrost gesprengte Gestoinsschutt abgetragen wurde, zerlegte 
der eindringende Frost immer tiefere schichten des harten Untergrundes* 
V/egen des? im grösseren Teil des Jahres andauernden Bodenfrostes wurde 
der aufgelockerte Gesteinsschutt durch dio periglazialen Prozesse 
areal abgetragen, das Relief wurde dadurch flächenmässig umgeformt und 
vorebnet«
Wenn der durch Ausfrieren zerstückelte, grobe Gestein - 
schutt keine bedeutende Transportierung erlitt5 wurde das anstehende 
Gestein durch oluviales Steinmeer oder Gesteinsschutt überdeckt« Wo 
der Gesteinsschutt, da3 Steinmeer - als periglaziales Fazies des Ver­
falls — sich in bedeutender Mächtigkeit angehäuft natte, verlangsamte 
sich die Frostzerstückelung im anstehenden Gestein-, oder mag sogar 
aufgehört haben0 Das feinste Endprodukt des unter der Wirkung des 
Frostwec asels (Rogalation) erfolgenden Gesteinszerf olles war der AIeur.it, 
d*h» gerade die Korngrösso des Lösses (ofo2 bis 0j05 mm)« Die Kryo » 
fraktion bereitete also an der Oberfläche dos Gostoinschuttes — wie es 
auch heutzutage unter periglazialen Verhältnisse erlolgt — grosso Men­
gen von Alourit-KoTOgrösse» deren Umhäufung und Abtragung sogar leichter
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als die, des gröberen. Gesteinschuttes vor sich gehen konnte» Die durch 
Spaltenfrost hergostollten nächtigen, feineren und gröberen doluvialen 
Schuttnatc-rialien haben dio Hänge der Gebirgsschollen muntelförnig ein“* 
gehüllt« An Fusse dor steileren Hängo aber lagerte sich ziemlich näch­
tiger, geschichteter Gehängesch.vi.tt abr der aus feiner- und gröberkörnigen 
Bänken bestand» .je ferner der Gehängeschutt von Abtragungsgebiet geriet* 
desto feinere deluvialo Sedimente lagerten sich am Hang, oder an seinen 
Fusse ab® An der Abtragung und der nachträglichen Anhäufung dos durch 
Frost zersplitterten Schuttnaterial.es waren unter den poriglazialon Ver­
hältnissen verschiedene Kräfte beteiligt* Die durch Spaltenfrost auf- 
gelockerten Felsenwände virzton ein. Die zerspalteten Gest einsstücke 
rollten zunächst auf den steileren Hängen unter der Wirkung der Schwer­
kraft einfach hinab» Die durch Grayitationebowegung angehäufte Gesteins­
schuttnasse wurde durch Frost weiter zersplittert« demzufolge wurde sie 
mehrmals umgehäuft und inzwischen setzte sich c^r Einzug weiterer 
Schuttmengen von den anstehenden Gestein fort»
Es gab auch mehrere andere Vorgänge, die zur Abtragung, 
oder Umhäufung des zerfallgnon Schuttes von der Oberfläche des anste­
henden Gesteins beitragen, Das Material dos feinen Aleurits wurde ab<~ 
wechselnd durch die starken periglazialen Winde (Gelldeflation); das 
Schmelzwasser und die Abspülung transportiert An der Umhäufung- der 
Inversion des D--steinschutotes und der weiteren Zersplitterung des • 
Gesteines spielte die Kryoturbation eine grosse Rolle»
b) Kryoturbation
An denjenigen Flecken der ungarischen Mittelgebirge* wo dio 
Möglichkeiten für dio Entwicklung von ständig, oder periodisch gefrorenen 
Boden in pleistozän bestanden, führte die sehr intensive und häufige 
Regelation zu grossangelegten strukturellen Veränderungen in den ober­
flächennahen Schichten»
In Karpatbockcn war dio Tiefo des Aufüauons in Sommer 
während der pleistozänen Vereisungen viel grösser, als in benachbarten 
Westeuropa und noch grösser^ als in der periglazialen Zone der gegen­
wärtigen hohen geographischen Breiten« Dies war durch die äusserst star­
ke pleistozäne Kontinentalität des Karpatbeckens bedingt, die stärkeren 
kontinentalen Charakter hatte als das heutige Klima« unsere Beobachtung, 
dass der in Sonmer aufgetaute Boden in nanchen Flecken sogar eine Tiefe 
von 5 bis 6 n erreicht hatr ist daher nicht überraschend* ln dieser 
Regelationszone wiederholte sich das Gefrieren und Tauen ziemlich häufig, 
so dass eine beträchtliche Zahl von typischen Formen der Kryoturbations- 
ersoheinungen in vielen Gegenden nachgewiesen wurde (pecsi 1959c 1963)«
Ap der- Rumpfflächen, piednottreppen und pedimenten unserer 
Mittelgebirge haben die steinpolygo.no; Frost keile und Frostspalten die 
Oberfläche sogar 4 bis 6 n tief durchgearbeitet und aufgelockert» Diese 
Erscheinungen wurden in mehre:-'un Aufschlüssen in Bakony, in Vertes, ln 
Budaer Gebirge (pecsi), serrio in Nordungarische“i Mittelgebirge (pecsi, 
Szekely) erkannt. In der mergelig-tonigen Deckschicht der Mittelgebir­
ge sind sogar 6 bis 3 n tief eingedrungene, flache Frostfaltungen, di.. 




Mit zunehmendem Neigungswinkel wurden die Steinpolygone au 
Streifenböden, die parallel mit der Neigung laufen,, AusoerOon treten auch 
Steinguirlanden; die senkrecht zun Hang gebogen sind auf.
Die direkte IPornungstätigkeit der Kryoturbationsvorgänge war 
nicht so namhaft, als die der Kryofraktion, oder der GaIisclifl.ukt.ion. 
doch in indirekter Weise förderte sie bedeutend deren Tätigkeit.
Der durch die weit ausgedehnte Kryofruktion produzierte} an 
verschiedenen Stellen gebliebene und umgehäufte Gesteinsschutt bildet 
auf den Halbebenon und Hängen uns o rer Mittel ge birge ein günstige,. Mutter- 
gestein für die durch die holozäne Vegetation ausgebildeten Boden
c) Gell.s ol iflullti, on
Die Vorbedingung der Entwicklung der Gelisolifluktion ist 
das Vorhandensein vcm ständing oder periodisch gefrorenen. Grunds von ge­
wissen Mengen von Schmelzwasser und von Tonfraktion in der höchsten 
Bodenschicht» Ihre Tätigkeit fällt hauptsächlich in die Perioden des 
Schneetauens im jprühjahr und Sonncr und in die Perioden der starken 
täglichen Fr c st-v er änd er lichkeit•.> Dieser Vorgang dauerte besonders in den 
pleistozänen periglagialen - und zwar in ihren humideren phasen« 
Anaglazial, Kataglazial lange Monate htendureh«
Ide tonige Masse der Gelisolifluktion schleppte auch grosse 
Mengen von grobklastischen Materialien auf den von verschiedenen Gestei­
nen aufgebauten Hängen unserer Mittelgebirge und Hügelländer mit* Die 
durch die Gelisolifluktion angehäuften Sedimente «" politische Deluviums - 
sind auf den Hängen und an deren Füssen sehr verbreitet« Sie sind ge­
wöhnlich fruchtbarj weil sie auch Bestandteile von früheren Böden 
(Humus, Tonmineralien, Salze) enthalten» An der Basis der Hänge und in den 
Korrasionstälern haben die Solifluktionsdeluviuns häufig auch die frühe­
ren fossilen Böden verschüttete
d) Flächenhafte Abspülung des gefrorenen Bodens
“Xpluvlonivation)
Die flächenhafte Abspülong des gefrorenen Bodens kann durch 
Schneeschnelzwässer erfolgen^ und zwar in derjenigen Anfagsphase der 
Schmelzpcriode, als die Gelisolifluktion sich noch nicht eingesetzt hat» 
Zwischen beiden Vorgängen gibt es jodoch keine scharfe Zeitgrenze#
Es mag, wohl vorgekommen seinf dass in einem Teil des Hanges die Schnelz- 
wässer die Oberfläche abspülten, während in einem anderen Teil des 
Hanges (z.Ba im Hangabschnitt von südlicher Expositionf wo auch der 
Boden sich stärker erwärmt hat) eine Gelisolifluktionsbewegang vor 
sich ging» •
Spielte sich das Tauen rasch und in einer kurzen Periode ab, 
so taute der Untergrund nicht auf und die flächenhafte Abspülungstätige 
keit der Schneeschnelzwässer blieb auch weiterhin starkj unter perigla­
zialen Verhältnissen, wenn die Oberfläche von, zur Solifluktionsbowegung 
ungeeignetens plastischen Sedimenten aufgebaut war (Schuttt Sandt sandi­
ger Löss Uswo), herrschte auf den Hängen die Abspülungstätigkeit der 
Scheeschmelzwässer im Grossteil dor Schneeschneizungsperiode; und die 
Gelisolifluktion war ihr untergeordnet» Unter den heutigen klinatischen 
Verhältnissen der gemässigten Zone spielt sich gewöhnlich dieser Vorgang
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auf den Hängen ab, da die Schmelzungsperiodo verhältnismässig schnell 
und ziemlich kurz ist«
Unter den Einfluss der Schneeschaelzwässer fand an der Basis
der Hänge, auf den Talsohlen,- und auch auf den Hängen selbst, eine Sedi-
nentanhäufung statt« Die in dünnen Schichten angehäuften Deluviums passen 
sich den Gestalt des Hanges an und die einzelnen kleinen Schichtebenen 
laufen oft lange Strecken ohne auszukeilen«,
Eine des strömenden Schmelzwassers ähnliche Abspülungstätig­
keit wird auch durch das auf den gefrorenen Boden gefallenen Niederschlag­
wasser (Gelipluviation) geleistete Dieser Vorgang kann sowohl in der peri- 
glazialens wie auch in der gemässigten Zone stattfinden.
Unter den gegenwärtigen Verhältnissen können diese Vorgänge 
in verschiedenen Varianten beobachtet werden. Die Hangabspülung auf ge­
frorenen Boden durch Niederschlagwasser hat auch eine wesentliche Gehänge- 
formungs- und Gehänges chut tanhäufungs-Tätigkeit geleistet* Vor allen haben 
das Wasser und die Schneeschlmelzen die feinkörnigeren Sande, sandigen
Loesse und andere lössartige Sedinente auf den Hang ungehäuft und abge­
lagerte
e) Derasion
Zwischen den Vorgängen, die an der Eewegung der unter peri­
glazialen Verhältnissen durch Kryofraktion zersplitterten Gesteinschuttes 
■and in allgemeinen der Hängeablagerungen beteiligt sind - einfache 
Gravitationsbewegung, Gelisolifluktions-. Kryoturbations- und verschiedene 
pluvionivations-Massenbewegungen sind viele Übergangsformen nöglich.
Da nicht eimal der Mechanismus der in den reinen Typen stattfindenejen 
Bewogfing selbst gebührlich erkundet ist, können diese Übergangsformen 
nicht immer voneinander abgesondert werden. Doch können diese Vorgänge 
auch in Zeit und Raun abwechselnd stattfinden0 £»aher finden wir Auf­
schlüsse* in denen durch einfache Gravitationsbewegun^ angehäufte, grob­
körnige schuttbündelf sowie durch pluvionivation umgehäufte Schichten 
aufeinander gelagert sind, Es ist nämlich leicht zu verstehen, dass das 
durch Y/inter-Frühscmner-Kryofrakti.on produzierte, feinere Material, 
das durch Gravitationsbewegung sich an der Basis des Hanges anhäuft, 
unter dem Einfluss der Frühjahr- und Frühsonnerschmelzen sich wieder um- 
häufen, usw. kann*
Auch von einer anderen Seite gesehen lässt es sich fest­
stellen, dass von den oben angeführten Vorgängen die pluvionivations- 
Massenbewegungen sich von Pall zu .j.̂ 'l auch in der Frostveränderlichkeits­
periode der gemässigten Zone Tvar mit geringer Intensität - stattfin­
den können* Ferner £.st es ebenfalls sehr schwer, scharfe Grenzen, oder 
gut wahrnehmbare Merkmale zwischen den HängeSedimenten zu finden, die 
durc£ Gesteinsabrutschungen, Schlammflüsse, Gleitungen und Lawinen - 
stürze in der gemässigten Zone einerseits und der periglazialen Zone 
andererseits angehäuft werden® Es ist also nich zweckmässig diese ein -» 
fach als periglaziale Vorgänge zu bezeichnen
Für diese Vorgänge gibt es in der geomorphologlschen Li­
teratur keinen einheitlichen und eindeutigen Terminus. In der deutschen 
Literatur wird meistens der Begriff Massenbewegung gebraucht, manche 
englische Verfasser haben Denudation eingeführt) während andere, nach
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B-AUligj den Begriff Ablation anwcndon« Biese Begriffe werden jedoch in 
ganz verschiedener Weise interprätiort, Der Begriff von Denudation wird 
beispielweise bei uns und in der internationalen Literatur überwiegend 
für die Abbautätigkeit sämtlicher aussenbürtiger Kräfte gebraucht» ln 
unserer früheren Arbeit haben wir versucht (pecsi 1961, 1962) diese 
Vorgänge in den Begriff von Korrasion zusannenzufaasen? Die Interpräta­
tion der Korrasion ist jedoch gar nioht eindeutige wenn nan die interna­
tionale Literatur betrachtet« Manche Verfasser fassen sie als einen Teil 
säutlicher exogenen Kräfte (z0B. narine Korrasion- Wind->Korrasiont 
Glfetscher-Korrasion uswc), auf andere aber gebrauchen sie als einen} der 
Erosion grob ähnlichen Begr.if.fo
Die oberen und noch mhru;*> ähnliche otistände berücksichti­
gend, haben wir als richtiger ge.fur.denj die in der Frage stehenden Vor­
gänge nit einen neuen, ausdrücklicheren Begriff zu bezeichnen«
Daher schlagen wir den Begriff Dorasion (deradere = abkrazen) 
vor« Diese Vorgänge bauen nänlich die Oberfläche in einer arealen v/eise
- flächenhaft - ab» Das durch Dorasion angehäufte Sedinent is Deluviun,
- in Unterschied zun Alluviun, das durch fluviatile Erosion abgesetzt wird,
f) Durch Derasion angehäufte Hängesedinente, Deluvia
151 dop letzten Jahren wurde auf den Hängen der Mittelgebirge 
und'eine ganze Reihe vcnr nit den Hang parallel geschichteten Sedinente 
J'. : Gebieten beobachtet (pecsi 1961-62)» Obwohl die Sedinente von
solcher Struktur auch in Ungarn sehr verbreitet sind, wurde ihrer Rolle 
und Genese sehr wenig Achtung gewidnet»
Für die räunlioho Lage der Hängesedinente ist es bezeichnend;, 
dass siefsich den Relief anpassendj als Häntel die Hänge der Hügel und 
Gebirge bedeoken« Diese Sedinente sind nicht nur auf den Hängen, sondern 
auch in den teilweise oder vollkonnen ausgefüllten Derasionstälern oft 
zu beobachten. Die parallel nit den Hang geschichteten sedinente falleü 
sehr verschiedenerweise ein (lcf' bis 3o )c Die Schichtebenen sind oft- 
sehr fein* es könnt in vielen Fällen vor, dass die Schichtung kaun wahr- 
zunehnen ist, obwohl das Sedinent aus äusserst genischten Material be­
steht# Nach Beobachtungsangaben erreicht die Mächtigkeit solcher Deok- 
sedinente sogar 2o n» Wegen des beschränkten Unfanges dieses Aufsatzes 
dürfen wir hier auf die Verbreitung der Hängesedinente in Ungarn, ihre 
Typen, die Struktur und räunliche Lage ihrer Schichtung nicht eingehen, 
und wir beschränken uns auf die einfache Anführung der Haupttypen«
Die Hängesedinente können in 3 Hauptgruppen geglieder Wer­
dens
1) Geschichteter Hängeschutt, der durch das Ausfrie­
ren an der Oberfläche des anstehenden Gesteines entsteht und teils durch 
die Schwerkraft, teils durch dio solifluktion auf den Hängen angehäuft
2) Gehänge-Lehndecke, deren Material durch Kongeli- 
fluktion und zeitweise durch flächenhafte Abspülung verfrachtet und an­
gehäuft wurdeo
3) Auf döh Hängen der Mittelgebirge und Hügelländer 
können in grösster Ausdehnung geschichtete Hängelösse, lössartige 
Hängesedinente, stellenweise lehuige Sande voro
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riese drei Haupttypen eingereihten
Diese in drei Haupfctypen eingereihten. sehr abwechslungs- 
reichen Subt.^pen der Hängesedimente lassen sich auch horizontal voneinan­
der absondern? sie wechseln sich sehr häufig innerhalb eines Aufschlusses 
auch in vertikaler Richtung ab«,
Auf Grund der in ihnen häufig verkommenden syngenetischen Kr^o- 
turbations<~Ersfrheinungen kann die Anhäufung dieser Sedinente durch Geli- 
solifluktion^ bzw. Obe'.'-lächenabspülungj sowie durch Gravitationsbewegun- 
gen unter periglazialen Verhältnissen erklärt werden (pecsi 1961-62),
g) GellDeflation
Die Tätigkeit- dea V/indes unter periglazialen Verhältnissen 
ist die Gelideflation» Darunter verstehen wir vor allem die sich an ge­
frorener Oberfläche vollziehende Deflationsaktivität, und ferner die An­
häufung von Schnee- und äolischen Sedimenten (lössj Flugsand) in der peri­
glazialen Periode«
Die Spuren der Deflationstätigkeit, die in der Eiszeit senr 
stark war, können in den ungarischen Mittelgebirgen oft und überall an­
getroffen werden* Unter öen durch Kryofraktion zersplitterten und an 
verschiedene Stellen vertraohteOan grobklastischen Sedimenten sind un­
g e h e u r e  Mengen von durch Windkorrasion geschliffenen, eckige Schotter^ 
körner zu finden« Es kommt nicht selten vor, dass sogar durch Wind kor­
rodierte Steinfläcjen unter den Schuttdecken zutagekommen.
Der im Laufe der pleistozänen Vereisungen aus den anstehenden 
Gesteinen des Mittelgebirges durch Kryofraktion hergestellte, feine 
Aleurit wurde durch den Wind regelmässig ausgeblasen, so dass nur der 
gröbere Detritus an Ort und Stelle blieb* Da der grobe Schutt regel­
mässig weiter zerkleinert wurde - insbesondere der Dolomit, sowie der 
vulkanische Tuff und Agglomerat «, trug die Gelideflation aur arealen 
Abtragung der Mittelgebirge in den Eiszeiten wesetnlich bei.
Das Material des aus den durch Frost zerlegten Trümmern der 
Gebirge in den trockenen-kalten Jahreszeiten ausgeblasenen Staubes 
häufte sich im Vorraum der Gebirge und i§ Windschatten der Hänge an.
Der überwiegende Iteil diese** Matorialie ist aber nicht an &hrer ersten 
Ablagerungsstelle geblieben* weil die, in der Frühjahr- und Frühsommer­
periode sich belebenden Derasionsprozesse (Gelisolifluktion, Schnee­
schmelzwässer usw.) sie wiederholt weiter geschleift haben, und sie mit 
auderen nicht-äolischen Sedimenten (Gesteinsschutt, Schotter, Lehm, usw.) 
vermischt wieder angehäuft haben. Als Endresultat dieser Vorgänge wur­
den sie als Hängesedimente, Deluvia erhalten, zwischen dereh Bündeln die 
primäre äolische Akkumulation eine untergeordnete Rolle spielt«
In den trockenen, kalten peri^J.azialen Wintern zerstörte die 
Deflation auch die auf den Hängen der Mittelgebirge gelagert© Schnee­
decke und durch den Bau von Schneewehen bildete sie eine Schneedecke 
von äusserst ungleicher Mächtigkeit aus. Die ungleichmäßige Schnee­
häufung hatte unterschiede in der Hangformung zur Folge,
Wo auf den Hängen der Mittelgebirge oder auf ihren Trep­
pen die Schneedecke fehlte, oder sich verdünnt hatte, drang der Frost 
in den Boden wesentlich tiefer- ein, als dort wo die Schneedecke mächtiger
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war> In der schneefreien Zone wu.rde das anstehende Gestein an der Ober­
fläche des festen Gebirges durch die KTyofraktion tiefer und stärker 
zersplittert, da in diesen Flecken wegen der Unbedc- ‘thoit auch die 
Frühjahrs~Frostveränderlichkoi't speriodo länger gedauert hat© V/o die 
Frühsonner-Schneeschnelzwässer in den durch Frost zerlegten Gesteins­
schutt dauerhaft stehengeblieben sind-, bildeten sich strukturvöden 
und Kryoturbationsmerknäle auf den Schutt fl. ecken aus» Es entstanden 
riesengrosse Steinpolygono und Streifenbe Mi- Tjieso förderten, ihrerseits 
das Zustandekönnen von kleineren, sogenannten Kryoplanationstorrassen0 
In den nachkomnenden Jahren verursachten diese kleinent embryonalen 
Treppen und Terrassen selbst die ungleichnässige Schneeanhäufung und ein 
weiteres Wachstun der obenerwähnten Terrassen»
h) Kryoplanation,_ Kr;y iop 1 anati ons t e rras s en 4nd -j l̂veaUB
Die während der periglazialperioden wirkenden Derasionsvor- 
gänge, nit der Geüdeflation und der fluviat.ilen Erosion die unter den 
trockenen-lcalten Klinaverhältnissen nur lateral gewirkt haben ~ führten 
zusammenwirkend zu einer allgeneinen Denudation der Mittelgebirge und
• Gehügel, d*h* zu ihrer -r:« X xo<.
Kryoplanation in engeren Sinne bedeutet die Ausbildung von 
Kryoplanationstreppen und --Terrassen auf den Hängen«
In Ungarischen Mittelgebirge wurden die Überreste der Kryo« 
planationsterrasson erst in den von vulkanischen Gesteinen aufgebauten 
Gebirgen (Bcrzsöny, Matra) 'und zwar auf ihren soitenkänmen und flachen 
Rücken von südlicher Exposition erkannt (pecsi.: szekely)* Später beobach­
teten wir sie auch auf den aus mesozoischen Gesteinen aufgebauten Schol­
len des Transdanubisohen Mittelgeb.1 '‘gesc
An häufigsten treten die Kryoplanationstreppen auf den 
sanfteren Hängen der Sednonttreppen auf, wo sie nicht gensj. aufeinander 
lagern, soncitm eher kulissenarbig angoordnet sind» Die Grösse der 
Kryoplanationsterrassen ist ziemlich veränderliche Es kommen owohl ein 
paar Hundert n breite Treppen nit einer stimhöhe von 2o bis 3o nf 
wie auch 2o bis 5o n breite Treppen vor* deren Höhenabstände lediglich 
5~15 m betgagen9 Dgr Böschungswinkel ihrer Oberfläche ändert sich 
zwischen 2 und lo . Diese Treppen sind nit grobkörnigem, kantigen 
Gesteinsschutt bedeckte Im Gesteinsschutt tritt der Dreikanter häufig auf. 
Der feinere GesteinsSchutt ist also durch den Wind weggeblasen worden.
Die grösseren Gesteinsblöcko weisen hie und da eine polygonale Anordnung 
aufe Die Kryoplanationsterrassen haben ebenfalls zu einer intensiven 
Verebnung der steileren Hänge der festen Gesteine geführte
i) periglaziale pedinentation
In den ungarischen Mittelgebirgen und Hügeln haben die 
pleistozänen, periglazialon Vorebnungsvorgänge keine solchen ausgedehnten 
Abtragungsniveaus zustandogebracht? als die tropische p~ ueplaini3ierung 
oder die unter semiaridem Klima vorherrschende pedinentation# Den pedl- 
nenten der warnen seniariden Zonen ähnliche Formen haben sich .jedoch 
auch im Laufe des Pleistozäns ausgebildeto Die in Pleistozän entstand eneT- 
Fuesflächen sind zwar in unseren Mittelgebirgen .nicht so weit verbreitet, 
wio die oberpliozänen Fussflächen, sie zeichnen sich jedoch nit ihren 
sanften, langgestreckt verebnoten Hängen aus (pecsi 1963);
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In unseren während des Pleistozäns stark gehobenen Mittelgebir­
gen wurden die piednonttreppen und die oberpliozänen FJ.ssflac.hjn durch 
die Kryoplanation kräftig ungef o.rni » An ihren erhöhten Oberflächen und 
ihren Rändern war unter den troekenen-kalten KÜna der Vereisungen eben­
falls eine pediaentation in Gange. In den zwisohenelszoiten haben aber die 
den inner nehr absinkenden Vorräunen zu auslaufenden Flüsse die Oberflächen 
in parallele Täler zerstückelt und in Seitenkänne gegliedert^
Die Hänge der inner tiefer sinket.' n Täler und die zwischen den 
Tälern liegende Rücken wurden durch die KryoplanationsVorgänge ia Laufe 
der Vereisungsperioden verebnet, wobei die oberflächengesteino ungehäuft 
wurden.
In Vorraun von nehreron ungarischen Mittelgebirgen entstanden 
auch junge pleistozäne Senken (plattensee* Velojac-eer See usw»)j bzw.- in 
Vorraun der Gebirge sank die Erosionsbasis der Flüsse bedeutend tief ein?
In solchen Fällen blieb die oberpliozäne Fuss.fläche an ihren Rändern hangen«} 
und die in der Eiszeit herrschenden seniariden Verhältnisse und die da­
durch bedingten Kryoplanationsvorgänge brachten plo1stozüno Fus s f1äohen 
zustande» Ihre Oberfläche wurde durch groben: ungerollten Gesteinschutt 
oder lehnigen-lössführenden lKstritus gedeckte Die Schuttnjtterialien wur­
den durch Kryofraktion erzeuge und dann durch Solifluktion und Hängoabspü-« 
lung bewegt«
Die pleistozäne Kryoplanation formte die höheren Terrassen in 
den grösseren Flusstälern zu vollkomnen geraden, leicht: geneigten Hang un.
Es kan oft vor, dass an einer Seite des Tales die Treppen der Flu?sterras- 
sen in einer Aufeinanderfolge beobachtet wurden- während an den anderen 
Seite des Tales sich eine breite, schiefe, verebnete, pleistozäne F:\ss - 
fläche ausgebildet hat. Die oberpliozäne Fussfläche wurde durch die 
pleistozänen Kryoplanations« und Erosionsvorgänge oft in flache Rücken 
und dazwischengeschaltetef parallele Täler gegliedert und dio Fussfläche 
teilte sich in zwei Niveaus0 Die Reihe der höheren Rücken, die von 
Be, gfuss aus fingerartig vorgreifen, gehört zur oberpliozänen Fussfläche, 
während die niedrigeren Rücken die in Pleistozän verebneten Überreste 
des. früheren Horizontes darstellen.-. Auf beiden Fernen können auch kleinere 
Derasions-Kryoplanationstreppen beobachtet werden,,
ln den ausgedehnteren Mittelgebirgen Ungarns schnitt die 
Fläche der piednonttreppen auch die verwickelten tektonischen Strukturen 
in einen Niveau durch (z.B» Bakony). In Laufe der intensiven pleistozänen 
Hebungen erneuten sich die früheren tektonischen Linien, längs dieser 
bildeten sich Erosionstiefen, -Täler, sowie I v~alo Senken und Kessel 
(Brüche bei Veszpren-Devecser, Veszpren-Nagyvazsonyf Sarrety Sed-Tal usw.)» 
Gegen diese Senken schnitt die pleistozäne Kryoplanation an der Oberfläche 
der früheren spättertiären Fussflächen stellenweise nehrere kn breite, 
gerade, schief abhängige pedinente aus«
Auf den etwas steileren (6 bis 8°) schiefen Hängen sitzen
- in der durch die tektonischen Linien vorbestinuten Richtung - dio trocke­
nen Derasionstälar, zwischen diesen Tälern wurden schief geneigte, flache 
Seitenkäane oder lediglich kleinere Zeugeberge erhalten, die aus den 
rörper der ehenaligen Fusstreppe ausgeneisselt. worden waren0 Die Ungebung 
dieser Kryoplanationszeugeberge ist in groben Detritus verschüttet, oder 
besteht oft aus lo bis 15 n tief zerspalteten Dolonit. Das weist darauf 
hin, dass ihre schiefe Hänge durch Ausfrieren und durch die danach fol-
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gende Derasion uni Gclideflation ausgostaltet worden sind« Auch die 
jüngere Generation der aus den anstehenden Gestein au3 goaeis selten schnäle. 
ren Hänge kann an der Oberfläche der längeren- ausgedehnteren pedinente 
nachgewiesen werden.
j) Rolle der Do ras .1 onstäler (Korrasicnstälor) in der 
Fornucg des Reliefs *
I.n der Fornung des Reliefs der ungarischen Mittelgebirge und 
insbesonderos ihrer Hänge haben diese Vorgänge eine sehr bedeutende Rolle 
gospielt» Die Ausbildung der Dorasionstäler wird en DerasionsVorgängen 
zugeschrieben.
Nachden die Untersuchung dc-r Derasionstäler (Korrasionstäler) 
auf das ganze Land verbreitet worden t (pecsi. peja, szekely, Szilärd), 
konnte auf Grund dieser ausführlichen Untersuchungen ..'ostgestellt werden, 
dass auch die in der Frage stehenden Täler an keinen bestinnten Gesteins­
typus gebunden waren. d«h6 das Derasianstal (Korrasionstal) keine litho- 
norphologiscbe, sondern klinatisch-norphologi.scho Erscheinung darstellt« 
Solche Täler wurden rowohl an Graniten. Dolouiten? tertiären Kalksteinen, 
vulkanischen Gesteinen, Tonen und deluvialen Ablagerungen von verschiede­
nen Typusf wie auch auf Schotterdecken und Terrassen (per>d 1961» 1962) 
beobachtet. Aa häufigsten treten sie auf Hängen auf, aber können auch auf 
etwas höheren Ebenen beobachtet wordenu
Die Derasionstälur, stellenweise durch Erosions-Derasions- 
faltypen begleitet, nehnen nehr als die Hälfte des Reliefs in beträcht­
lichen Teil der Mittelgebirgs^Fussflächen und Gehügel eii'c Es könnt in 
kleineren Gebieten vor? dass der überwiegende Teil der Oberfläche durch 
Derasionstäler und dazwischen gelegene Derasionskäane und -Hänge gebildet 
ist» An solchen Stellen . at die Zahl dieser Täler das Vielfache derjenigen 
der Erosionstäler« In der Ausgestaltung der Übergangs-Erosion-Derasions- 
talfornen überwogen periodisch bald die Derasionsvorgänge,- bald die linearen 
Erosionsvorgängec In Holozän wurden einige Derasionstaltypen durch Erosion 
ungefomt» Obwohl, die Hängeverhältnisse eines beträchtlichen Teiles der 
den landwirtschaftlichen Anbau unterworfenen Derasionstäler sich auch in der 
Gegenwart ändern, ist dennoch die Ausbildung der aeisten Täler bis zur 
letzten Vereisung oder sogar zu früheren Zeiten zurückzuführent Ein Beweis 
dafür ist die Tatsachef dass die Hänge dieser Täler durch solche geschich­
tete Hängeablagerungen gedeckt sind7 in denen die Spuren der perigalzialen 
Frostwirkung oft anzutreffen sind* Die in den Eiszeiten zustmdegekonnenen 
Täler, welche die Hänge in einen dichten Netz zerschneiden,, haben die in 
den Vorvereisungszeiten oder in den zwischeneiszeiten entstandene stärkere 
Reliefenergie beträchtlich verringerte \
Die Vorebnung der Täler durch Kryoplanation schritt oft so weit 
fort, dass auf solchen Hängen auch die Derasionstäler,. teilweise oder voll- 
konnen, nit deluvialen Ablagerungen ausgefüllt wurden«
Die norphogenetische Rollo der norualen fluviatilen Erosion 
ist zu einen Faktor zweiter Ordnung geworden und zun Hauptagenten wurde 
das Ausfrieren, die auf gefrorenen Boden - unter der geneinsanen Wirkung 
der Regelation und der Schwerkraft - sich vollziehende deluviale Massenbe­
wegung. Dio Defaltions- und Anhäufungstätigkeit des Windes spielte perio-
— 2o w
disch und stellenweise eine nit diesen Derasionsprozessen gleichrangige 
Rolle in der Morphogenese und Sediaentation.
Der fluviatile Talbildung wurde - in den ana- und kataglazialen 
Klinatypen - durch die Bildung von flachen Derasionstäler (Dellen) gefolgt* 
Diese nehmen den überwiegenden Teil der Hänge der Hügelländer (60 bis 80 
ein, infolge der sich ablösenden derasiven Talbildung- und Talauffüllungs- 
phasen kan eine Derasionshügellandschaft von schwacher Reliefenergie zu­
stande, das auf den Hängen häufig nit einer gconorphologischen Inversion 
eng verbunden ist. In Vorraun der Gebirge hat sich aber die pedinentbil- 
dung durch K"?yoplanation vollzogen.
Die periglazialen Prozesse, die sich in Pleistozän in nehreren 
Phasen wiederholt haben, veränderten zwar den Charakter der durch nornale 
fluviatile Erosion ausgestalteten, an Tälern reicheü Landschaft nicht 
vollkommen, doch fornten sie in bedeutender Masse un»
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Versuch zur Parallelisierung einiger ungarischer Deutungen der
pleistozänen Klimatypen
S* Somogyi
Fünfviertel eines Jahrhunderts sind verstrichen, seit 
J. Agassiz in Jahre 1837 den "Pleistozän" benannten besonderen Zeit­
abschnitt in die geologische Zeitrechnung eingefügt hat., seitdem hat 
sich über Entstehungsumstände* Einteilung und die charakteristische 
Obe flächenmorphologie dieser Periode auf dor ganzen Erde, oder ein­
zelner Teile derselben eine Menge von Forschungsergebnissen urid theo­
retischen Debattenraaterials angesammeltt das eine ganze Bibliothek 
füllen würde. Wir können mit Genugtuung feststellen; dass an der Er­
forschung der Ursachen der periodischen Vereisungen und der geographi­
schen Auswirkungen und Folgen der Eiszeiten auch ungarisch«-; Forscher 
einen hervorragenden Anteil gehabt haben. So eol erwähnt, dass 
M. Katona bereits in Jahre 1824 in seiner ungarisch geschriebenen 
"Allgemeinen Naturkundlichen Erdbeschreibung« eine ausgezeichnete 
Zusammenfassung der natürlichen geographischen Verhältnisse in den 
vereisten Gebieten gegeben hat und auch die Frage nach Klimaverände­
rungen in der jüngstvergangenen Zeit aufgeworfen hat. In unserem Jahr­
hundert aber haben die ungarischen pledstozänforscher, welche haupt­
sächlich aus den Reihen der Geobo- v'ker, Geologen. Geographen lÄd 
Meteorologen kamen, ebenfalls dafür gesorgtf dass die vaterländische 
Forschung mit dem stetig ansteigenden Niveau der internationalen 
Untersuchungen Sohritt hielt« Die ursprüngliche monoglazialistische 
Auffassung musste auch bei uns der zeitgemässen polyglazialistischen 
Betrachtungsweise weichen, es erfolgten schritte zur genaueren 
Datierung der einzelnen Phasen des Eisvordringens und der zwischen­
geschalteten Eispausen und Verfeinerung ihrer Gliederungo Die grund­
legenden ausländischen Forschung.sergebrii.sse wurden bald auch bei uns 
bestätigt, ja es lebt in der perSon von Dr. G.Bacsak noch heute ein 
ausgezeichneter Erforscher des pleistozänen Klimas in unserem Lande,, 
der die Frage des Wesens und der Verteilung der Vereisungen und der 
Eispausen in einer auoh für die internationale Forschung bisher un­
geahnten Weise abgeklärt hat» Von seinen vielen wichtigen grundlegen­
den Feststellungen seien hier nur jene erwähnt, die sich auf die 
Ursachen und Abfolgen der eisbildenden und eisverzehrenden Klimatypen 
an Stelle der gebräuchlichen Begriffe "glazial« und *.interglaziäj^ 
beziehen, eine Angelegenheit, deren Wichtigkeit in Bezug auf die 
paläogeographie nicht genug betont werden kann0
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Versuch einer parallelisierung einiger ungarischer Deutungen der
pleistozänen KL inatypen
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Deutuiig von B« Bulla (1960) 
j. Glaziale 1* Kryotrop
2* Kryophil
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Die Erkenntnis- cuss die Infcerg3.az.ia2,© der älteren Forschung 
klinatisch durchaus verschieden waren, was durch grosso klimatische 
Unterschiede beweisende Oberflächonbildung. fossile Bodenzonen und 
pflanzenreste angezcigt wird» fcseach s.l>h schon frühzeitig Ba q Auf ihr 
beruhten bei uns die a«T* s-shon vor einen halben jahrhxmderc durshgo« 
führten Einteilungsversuches z«Bi> von Cholnoky? Horus.itsky, Tre.it r 
welche von der Annahno von swo£# bozwo drei Vereisungen ausg^ngon» d„b.« 
das Tatsachenmaterial in dieser Richtung zu deuten /ersuchten* Später 
haben B»Bulla und Ea Scherf unter Zugrundelegung dos profi.ls von paksf 
der Geschiebeablagerungen unserer Flüsse und ö n  pfalnzenüberresten*
M* Kretzöi aber auf Grund der .Funde von Wirbeltierreston ihre Eintei­
lungen nitgeteiltj welchen in Grunde dio penck-sehe vierfache Wieder"* 
holung der Vereisungen zu Grunde lagf obwohl Scherf die Anwendbarkeit 
der Soergel-sehen vollständigen Chronologie auf Grund der Beobachtungen 
in paks für bewiesen hielt und die entsprechende Abwechslung von humiden 
und ariden Perioden in unserer Pleistozängeschichte kräftig betonte* 
ln diesen Arbeiten.findet sich jedoch nichts ' ues bezüglich des Klinas 
zwischen den Vereisungsperiodea„
Bahnbrechend wirkte? wie schon orwähntP in dieser Beziehung 
Bacsak, der zu seiner Feststellung der heterogenen Klinatypen der einzel­
nen Interglaziale auf Grand der Weiterentwicklung der Strahlungstheorie 
von M. Milankov.lt; gelangte.» Seine Betrachtungen setzen eine von der heuti­
gen nicht wesentlich verschiedeno relative Lage des Hinnelspoles voraus» 
Bacsak zeigt; dass unter dieser Voraussetzung sich auf Grund der dio 
Bestrahlung regulierenden Interferenzen der hinmelsnechoni.schon Bahnolenen- 
te der Erde in unseren geographischen Breiten viererlei Klinatypen ent­
stehen konnten, von welchen aber nur ein Typus, der glaziale zur tat­
sächlichen Entstehung einer regionalen Vereisung Anlass geben konnte« 
Hlefür war aber ein. entsprechendes Zusammenwirken der Bahnelenente not— 
wendigj in dessen E.rnanglung nur ein «frustranes« («missglücktes« doh« 
den Köppen-schen Schwellenwert der Vereisung nicht erreichendes) Glazial 
entstand, welches durch ein niederschlagreichstes ozeanisches KLicH 
repräsentiert wird» In Sinne Bacsak. ~s ist für den glazialen Klimatypus 
also eine Zweiphaslgkeit anaixnehneno Zuerst stehen wir ei ner kühlen 
feuchten Zeitperfode gegenüber; welche bis zur Entstehung der Eisked.otte 
von Koppen reichte Hiernach bildet sich in der Umgebung der Elenasso 
das kalt-aride Klina aus9 Ebenfalls Bacsak wies darauf hin, dass öieh 
der einmal entstandene Eispanzer infolge des von ihn induzierten zentral 
gelegenen Antizyklons nit hohen Luftdruck auch durch folgende konträre 
Klimatypen hindurch konservieren konnte, wobei die Randpartien der 
Vereisung aber je nach den vereisungsfördernden, oder eisbildungswidrigen 
klimatischen umständen zienlich grosse Veränderungen ihrer Ausdehnung 
erfahren konnten» Auf diese Möglichkeit hat p^Krivän in Jahre 1953 in 
seiner Pleistozäneinteilung bezwo neuen Terminologie des pleistozänen 
Klimageschehens besonders hingewioson<> Er hat das Pleistozän in znr 
Gänze vereiste und in eisfreie Zeitperioden aufgeteilt und innerhalb die­
ser die einzelnen auftretenden Klinatypen nach'ihrer dio Vereisung för­
dernden, oder dieselbe hindernden Wirkungsweise unterschieden* bzw» be­
nannt«
Früher war es insbesondere bei den Geographen üblich- die 
Lössbildungsporioden ausschliesslich mit den Vereisungsphasen, die die
Csno
Lössaufschlüsso gliedernden Lo'.y o*ii zonen aber nit den huaideren Zeitab­
schnitten der Int er gl azi al e in Verbindung zu bringen« Neuere Forschun­
gen und Analysen haben dann ergeben, dass in den Zeiten zwischen den 
Vereisungen sich nicht nur Waldböden bildeten, deren B̂ ’Horizonte wir 
jetzt antreffen» sondern dass auch Roste von Tschernosjonböden und 
Sandschichten vorkonaen, die auf fluviatile Akkunulation deuton. Neue­
re nodeme Untersuchungen scheinen begründete Anhaltspunkte dafür zu 
liefern, dass die ijazahl der Lössschichten in einzelnen Aufschlägen 
nicht nit der Anzahl der Vereisungen übereinstiant» Auf Grund dieser 
Daten hat schliesslich Bulla ein Einteilungsprinzip des Pleistozäns 
aufgestellt, welches in glazialen Klimatypus sowohl nit der schon ein­
getretenen Vereisung, als nit dor erst in Bildung begriffenen rechnet, 
während in den Interglazialzelten neben den Rückzug des Eises auch die 
Wechselwirkung zwischen Niederschlag und Tenperatur beobachtet wird 
lind auf dieser Grundlage eine Beurteilung der die einzelnen Klinatypen 
begleitenden Sedinontationsnöglichkeiten und oberflächenverändernden 
dynamischen Wirkungen nöglioh wird,, In den neuen Vorschlag zur Nonen- 
klatur von Bulla spiegelt sich die Beurteilung des Niederschlages als 
zentralen Faktor wider9
Zu gleicher Zeit wie Bulla* aber von ihn unabhängig, hat 
Sonogyi versucht eine Einteilung des Pleistozäns zu erzielen, bei 
welcher versucht wiS?df die verschiedenen Klinatypen nit den Charakter­
zügen von klinatisch-norphologischon Provinzen zu identifiziere^ 
welche auch heute auf unserer Erde anzutreffen sind,, Bei diesen Versuch 
habe ich den Mechanisuus der Einwirkung des fllossenden Wassers auf die 
norphologische Entwicklung der pleistozänen Oberflächen und dessen 
Veränderungen in die zentrale Betrachtung gerückt und in der angeführ­
ten Arbeit auf Grund der vorhandenen Literatur eingehender untersucht.
Es ist nicht nöglich dies hier zu wiederholen, doch nöge benerkt sein, 
dass ich auch weiterhin das Grundprinzip dieses Versuches als geeignets­
te Grundlage zur paralollisierung der oberflächenbildenden Vorgänge 
währen der einzelnen Klimatypenphasen des Pleistozäns betrachte, un 
aber über diese einstigen phasen ein., der Wahrheit entsprechendes 
Detailbild entwerfen zu können, wird es jedenfJ.ls notwendig sein* die 
jetzt bestehenden klinatisch-tiorphologisehen Provinzen viel eingehender, 
als bisher zu erforschen,.
Bei der Mitteilung der hier gegebenen Vergleichstabelle 
schwebte nir als zu erreichendes Ziel der Wunsch vor, die bereits 
allgenein angewendeten und bei den neueren Forschungen definierten 
Begriffe den Verständnis näher zu bringen und in die pleistozänchrono- 
logie von Bacsak einzubauen*
L i t e r a t u r
siehe "Földrajzi Ertesitö" 1962, Jg.11 











Irf-G chronologischen problono der ungarischen Strukturböden
Br® H«Pecsi
Der überwiegende Teil der von den nitteleuropäischen perigla­
zialen Gebieten beschr:' ;v onon Strukturböden (Bodenfrostwirkungen) wurde 
von den Forschern (poser 1948v Mens»hing 1953, Dü'ker 1954, Ebers 1954,
Jahn 1956f Dylik 1956; Violie.ko 1950f Büdol 1959.. Kaiser 196o{ Sekyra i960) 
als aus den letzten Glazial staunend betrachtet.. Kryoturbationen aus den 
Riss- und Mindol-EisZeiten wurden schon in wesentlich geringerer Anzahl 
angegeben* (suohel 1954, Weinberger 1954* Kaiser 196o, link i960). Das ist 
verständlich, weil die Ablagerungen der letzten Eiszeit jene der früheren 
Vereisungen oft überdecken,» bezw« ein Teil der älteren glazialen Schichten 
der Denudation zun Opfer fiel.
Bei unseren eigenen Untersuchungen ergab sich eine Solchc 
Mannigfaltigkeit der Fonion ungarischer Strukturböden (pecsi 1958r 1961* 
1963)f dass os dadurch ermöglicht wurde, die Kryoturbationserschoinungen 
in eine bestinnte Zeitfolge oinzuordnen» Die chronologische Auswertung der 
Kryoturbationephänonene gibt häufig Anhaltspunkte zur Bestinnung des re­
lativen Alters der Oberfläche auch in solchen Fällen* wenn anderweitige 
Daton und Methoden hiefür nicht zu Gebote standen,
Die chronologische Einteilung der kryoturbaten Fornentypen 
gibt schon heute. ein gutes Hilfsnittel zur relativen Altersbestinnung 
der einzelnen einstigen pleis co."j .aon Oberflächen,,
Die Erforschung dos Fornentypenschatzes der periglazial eil 
Bodenfrostperioden gibt ferner auch dafür Hinweise^ wie sich die heutige 
Oberfläche entwickelto<, wie gross die Abtragung auf den Hängen war, in 
welchen Masse .. ̂kerbodon durch Bode.nerosion verloren ging«
Unseren Beobachtungen zufolge nüssen wir bei der chronologi­
schen Bewertung der pleistozünon Frosterscheinungen zwei Typen der Ober­
flächen streng von oinandor trennen* Die Erscheinungsfornen der einzelnen 
periglazialen Bodenfrostgebilde sind verschiedjn=
a) auf den vollständig ebenen? breiten Terrassen und Schwerin- 
kegelOberflächen, welche keine Decke von äolischen, oder Gehgnrp^ni4--. 1 
tragen-
b) auf den Talterrasson? bezw* geneigten Oberflächen^ auf 
die sich äolische und Hang-Sedinente abgelagert habe#
ad a) Auf den ebenen Oberflächen? Terrassen, Schweaukeg&i£lächenf 
fluviatil gebildeten Ebenen,’"welche nach einander von nehreren glazialen 
Frostwirkungen betroffen wurden, nehreret von einander ungescheidbare 
Generationen der Kryoturbationserscheinungen» Man kann also nittels der 
genetischen und statistischen Auswertung der einander ablösenden Boden­
frosttypen, ihrer Klassifikation Rückschlüsse auf das relative Alter 
solcher ebenen Oberflächen ziehen. Bei dieser chronologischen Auswertung
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sind die fossilen Bodenhorizonte oder ŷ rwit1e.r ungshori zor.be zwischen den 
verschiedenen kxyoturbaten Gener:.tionon. gleichfalls zu berückstcht-igon.-
ad b) Auf Talterrassen die nit äolischen und Hanggebilden über­
deckt sind, bezw« Hängen tx*eten die für obene Oberflächen so bezeichnenden 
Kryoturbationsnerknale in den Hintergrund* weil die Gehängeablagerungen 
Solifluktions-Gravitations-Einflüssen unterworfen waren» die sie auf einan­
der schichteten., Auf Abhängen spielten sich je nach Exposition des Hanges, 
der ihn aufbau aden Gesteine 1; 7* sehr verschiedene Vorgänge der Hang- 
Solifluktion ab und zwar auch innerhalb desselben Zeitabschnittes«
Während z. B» auf den ebenen Oberflächen polygono Strukturen 
entstanden, konnten sich zu derselben Zeit auf den Hängen Streifenböden, 
Girlandenfornen und verschiedene» durch Solifluktion geschichtete Gehänge­
ablagerungen bilden, Der polygonalen Frostkeilbildung entsprach auch auf 
den Hängen- gewöhnlich die Entstehung eines Frostspaltennetzes, worauf in 
der Regel die Ablagerung von äolischen Material folgte, letztere während 
der Herrschaft der sehr trockenen kalten Klimatypen., So können wir in End­
resultat in den, während des letzten Glazials entstandenen Hangprofilen 
auf einander gelagerte mehrfache, geschichtete und ungeschichtete sodlnent« 
pakete beobachten.; die von einander durch 3-4 fossile Bodenhorizonte ge­
trennt werden, und fallweise auch noch durch Erscheinungsfornen der Kryo--> 
turbation gegliedert werden» In allgemeinen ist in den Profilen dar . 
losse in den Korrasiorstälorn dio Anzahl der f-sslXon BudoSte-o-wa go~ 
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Die Fragen der Entstehung des yalaton und die Horizonte dor 
südlichen unrahnung des Sees in Lichte der 
neuesten Forschungen
J« Szilard
Bei unseren neuesten Untersuchungen (Maros! i960* 1962 »>
Szilard i960, 1962) gelang es uns eine Synthese auszuarbeiten? in welcher 
die bisher bezüglich der Bildung des Balaton einander gegenüber gestande­
nen Ansichten in einen gewissen Masse einander engenähert werden konnten* 
Als Beobachtungsnaterial dienten dabei die an s-Ufer des Balaton konsta­
tierten Horizonte ferner die in den gegen den See zu geneigten Tälern ge­
nachten norpholo gischen Beobachtungen, sowie die Material Untersuchung 
tioj? goaacnslf-oa ßodJiacnfeprob̂ a. Tfarschungsresultate haben wir kurz
in folgender Weise zusanmenfassen kennen j der Balaton-Graben ist ein 
poly-genetisches Boc-<en? welches sein Dasein tektonischen Senkungen ver--» 
dankt7 die sich räumlieh und zeitlich in einzelnen Abschnitten. abspieltenc 
Die Senkung einzelner Teile des Seegebietes begann schon gegen die Mitte 
des Pleistozäns, worauf sich die tektonischen Bewegungen ein grösseres 
Areal erfassend und mit erhöhter Intensität in der Zeit zwischen Mittel- 
und jung~pleistozän fo.rtsetzten® Dann aber verringerte sich die Intensi­
tät der Senkungen und beschränkte si.ch auf inner kleiner werdende Gebiets­
teile! zun Stillstand sind sie aber auch heute noch nicht gekommen*
Der Graben des Balaton konnte bis zum mittleren Pleistozän 
noch keine grössere Rolle als oberflächenformender Faktor sp.ielenv denn 
über sein heutiges Gebiet hinweg erfolgte in den Meridional-Tälern bis 
in die Senke des südlichen Ausser-S^mogy reichend damals noch ein Trans­
port ziemlich gröber Geschiebe® 1/Vir können aber im Gebiete des Grabens 
von Mindel-Riss-’Interglazial angefangen bereits die Bildung flaohor 
Vortiefen annehmen»
Als Vertiefungen dieser Art mit NIW-’SSO gerichteten Achsen 
dürfen v/ir vor allem die Niederungen des Nagyberek und der Gegend von 
Balatonszabadi, ferner die N-liehen Fortsetzungen der grösseren Meridio- 
naltäler ansprechen« An diesen Orten wurde nämlich in den am S'-'Rande 
des Seebeckens im Alluvium begonnenen Bohrungen nach Durchörterung eini­
ger Meter torfigen schwach zersetzten pflanzenmaterials und Holozän"” 
schlamms, 2o-3o m dicke sandige, klein- bis grob-schotterigo pleistozäne 
Schichten angetroffen, während im Gegensatz dazu am Fusse der sich all­
mählich verflachenden Randgebirge unter den alluvialen Oberfläche^inach 
Durchfahrung von nur wenig mächtigen diluvialen Deckschichten bereits dio 
pannonischen Sedimente auftauohten»
in der Eingangsphase der Entstehung des Balaton-Grabens haben 
die erwähnten Vortiefen vorerst nur auf den G-ng der Geschieboakkumula~ 
tion einen Einfluss ausgeübt. Sie haben in erster Reihe da3 von Mittel­
gebirge her passierende Grolgeschiebe aufgefangon,- An Fusse des Hügellan­
des und darüber hinaus in Richtung dor Senke von süd-Auseor^Goacgy konnten 
nur verhältnismässig feinkörnige Materialien (sand und Grand) in strei'"un­
förmiger Anordnung weiterbewegt werden
« 1 ~
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In dieser Zeifiperiode hat sich der Charakter der Grabonsonko 
hauptsächlich in der Weise entwickelt- ■ dass das Aufsteigen des litt teige- 
bi.rges und des zentralen Teiles des Hügellandes richtunggebend wirkte«
Die Untersuchung der im Aufsteigen begriffenen Partien des Hügellandes 
und der Talstrecken zwischen den Tal-Wasserscheiden ergibt, dass die 
Niederschlagswässer in die damalige Oberfläche einschhi*ton und zur Zeit 
dieser Periode 4o-.5o m tiefe Täler erodiert haben. Die Zone der Hebungen 
kann südlich des heutigen Soor andos mit einer Breite von 2-3 km angc-- 
setzt werden, Biese Zone verläuft im allgemeinen längs jener tektoni­
schen Hauptlinie, an. der sich schon im Qberpannon Bewegungen abspi.-' von« 
wodurch " in einander abweichende Oszillationeverhältntsse im ßauae N"lich, 
lind im Raume S^llch des Balaton geschaffen wurden* Diese Strukturzone 
ist nicht einheitlich und verläuft nur im grossen Ganzen parallel zum 
heutigen Seerand0 Im Dut-'il erweist sie sieh aus treppenförmigen Brüchen 
mit No—SW und darauf senkrecht gerichteten Streichricht ungon zusammen- 
gesetzt; wodurch sie eine KioJt-zaok-formige Gestalt erhält« Das von den 
Bewegungen betroffene Gesteinsmaterial war so locker, dass die tektoni­
schen Geländeformen so sehr verändert wurden? dass wir heute nur mit 
Schwierigkeit das einstige kräftige Wirken der tcktohisehen Bewegungen 
erkennen können» Solche Zeichen sinds einige stark verhüllt e Verwe,rfun« 
gen, kennzeichnende Pallrichtungcn der Schichten und die an den Bruch*- 
linien konstatierbaren ansehnlichen Niveaudiffarenzen stratig.raphi.sch 
identischer Sc hi. oh t en.»
Während der ersten Zoitphase des mittleren Pleistozäns in 
einem Abschnitt des Abklingens der Tektonik5 befand sich der Balaton- 
Graben mit einer ungleichmässigen Oberfläche wenigstens 80-I00 m höher, 
als heutef zwischen dom bereits emporgestiegenem Mittelgebirge und des 
Hügellandes von Ausser~Somogye Das war eine zeit__ der Anhäufung des Abtra­
gungsmat erials am Eusse der Berge als Schotterkegelt. Die abwärts streben”  
den Büche haben während der humiden Perioden in erster Reihe die flachen 
Niederungen der Vortief^nt ihre Gräben und die lokalen Senken der Meridio- 
naltäler mit ihrem Geschiebe aufgefüllt» Die dazwischen stehen gebliebe­
nen flachen Rücken wurden von der Denudation angenagt, In dem Masse, alü 
kaltaride periglaziale Steppenklina zur Riss-Zeit diu Oberhand erlangte, 
reduzierte sich die Schotterkegeibildung an den Bergfüssen immer mehr auf 
das engere Gebiet des Balaton-Grabens, wobei hauptsächlich Korrasions«- 
Solifluktion wirktes Es kam dazu, dass das Material der Schwemmkegel, 
in dem nunmehr der zerkleinerte polygonale Dolomit-Grand aus dem Mittel­
gebirge immer mehr dominierte f nicht nur die Vortiefen und ihre in die 
Meridionaltäler hineinreichendon zungenförmigen Buchten ausfüllte, son­
dern. darüber hinaus auoh die durch Denudation bereits stark abgetragenen 
Zwischenrücken als flache Decke bedeckte* Südlicher als der Rand des 
Grabens gegen Ausser-Somogy zu ist der Detritus nicht vorgedrungenr weil 
die Auffüllung die inzwischen gebildeten Niveaudiff Vjnzon nicht mehr 
kompensieren konnte^
Der Zeitabschnitt zwischen dom Endo des Mittelpleistozäns 
und dem Anfang des Jungpleistor.äns ist die Hauptperiode der Belebung 
der tektonischen Bewegungen, •*> im Balaton-Gebiet in erster Reihe der 
Senkungen«, sie bewirkten, dass die pannonische Unterlage zusammen mit 
der Geschiebedocke der Schwemmkegel längs der einander kreuzenden.
~ 2 -
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NW-SO und hierauf senkrecht; streichenden Verwerfungen treppenfömig ab- 
sank« Durch Vergleich der Höhenlage mit stehengebliebenen Teilen der 
Geschiebedecken in den Randpartien lässt sich das Ausnass der ei.ngetre- 
tenen Senkungen auf 7°'~Bo n schätzen® Doch sind diese nicht einzigen 
Phase, sondern räumlich und zeitlich abschnittsweise erfolgt* Die Gra­
benoberfläche ist nit Ausnahne der Randparbien zunächst unter Bildung von 
flachen Bruchstufcn auf ein Niveau von 12o n bis 14o ü. d, M, abgesunken« 
Auf die so verlagerte Oberfläche setzte sich bis zun Anbruch dos Jung­
pleistozäns von N her toanterbrochen neues Lockematerial abf was eine 
Unlagerung durch Kor.rasion~soli.flukt.ion des nit viel polyädrischcn Dolo- 
nitgrand vernischten Sandnaterials der Schotterkegel bedeutet» Solche 
Reste alter Oberflächen finden sich heute an südlichen Ufer des Sees in 
12ö~14o n Meereshöhe und bilden ein 1}5 - 2*5 kn breites Band, welches 
die Ufer des Seebeckens umrandet» Ihr Material.., - in welchen bezeichnend 
risse oder löaSähnlicho Sedinente nicht vorkönnen, - unterscheidet sich 
darin von jenen der in höherer Lage zurückgebliebenen Horizonte, dass 
in ihn eine grössere Menge unabgerollten zienlich groben Kleinschotters 
von Dolomit und weniger abgerollter Quarz verkommt«.
in das letzte interglaaial stellen wir? - übereinstinnend nit 
Bulla und Kez* - in Cfratjenöreal <3ie Bildung des ersten solchen fortge­
setzten Senkungsfeldes, welches nachweishar bereits durch ein stehendes 
Gewässer ausgefüllt war» Dieses Seebecken ist zwischen No-SW streichenden 
Bruchlinien nicht gleichförmig weiter ab gesunken*. sondern ös bestanden auf 
seinen Gebiet stärker und weniger stark versinkenäe Teile« Die an neisten 
einsinkenden und zugleich an stärksten aufgefüllten Beckenteile bildeten 
auch weiterhin NV/-SO gerichtete bandförnige Zonen, die wir schon als 
Vortiefen kennen gelernt haben«
Das zur letzten Interglazialzeit bestandene Seebecken hat sich 
wohl in allgeneinen der Streichriohtung NO-SW des Grabens angepass%, aber 
dabei nehr als das heutige den Einfluss der quergerichtetetn Senkungen 
aufgezeigt. Nach verschiedenen Beobachtungen nochte der Seeboden höher 
als der heutige gelegen sein* Daher ist anzunehnen, dass der See danals 
kaun tiefer war als heute. Der Wasserspiegel konnte nach den Zeugnis der 
älteren natürlichen Niveaunarken und Nehrungen 6-8 n höher als der jetzige 
•gelegqn sein. Das Wasser hat gegen N, hauptsächlich aber gegen S an 
nehreren orten ausgedehntere B.chten gebildet und auf diese Weise ein 
viel grösseres Gebiet bedecäctr als dies heute der Pall ist. Die an den 
S~lichen uferrändem auftretenden älteren und höher gelegenen Abrasions- 
narken und Nehrungen deuten durch ihre verhältnisnässig schnalen Bänder 
und durch den Charakter sowie die geringe Mächtigkeit ihres Materiales 
an, dass es un seichte Seebuchter handelte, deren Wasser nur geringe 
Abrasion verursachte. Zwischen diese Buchten erstreckten sich von S hsr 
noch weiter als an den heutigen Ufern die sich gegen Öen See zu ver- 
flächenden Rücken der pannonischen Oberfläche hinein. Sie waren entweder 
nit Schwemnkegeln von Riss—Ende bedeckt; oder auch bedeckt., Dies wird 
auch durch die Neigungsverhältni sse der Korrasions-i'edinente an heutigen 
Ufer bewiesene Sie haben sich in Würn bereits von S her in Korrasions- 
tälern angehäuft und dor allgeneine Fallwinkel dieser Bildungen richtet 
sich gegen N»
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Auch dor See dos letzten Interglasials konnte nicht abfluss­
los gewesen sein« Eie Abzugs'd.nne dürfte in der & -liehen Fort*; ' zung dos 
Nagyberek, oder entlang der siö bestanden haben*
Wir schliessen unsere Betrachtungen nj_t einigen Bemerkungen 
über die Abrasions-Strandlinien, Nehrungen und Alluvial'Oberflächenteile 
des s-Ufers von B laton«. Hier hat sich als Resultat der Was s erst and a*- 
schwankungen und Bowegungserschoinuagen ein buntes Gcal.soh von Tj.ferb.il-- 
dungen zus anmenge f und en<> Die in Laufe der Zeiten mehrfach angeschwollene - 
von stürmen aufgepeitschte Wassernasse hat bei den Anprall an das Ufer 
verschiedene charakteristische Fernen zustande gebracht« Ausser den 
steilen Abrasionsufern finden wir Abrasions^stranclinien von verschiede­
nen Alter3 Höbe und Ausbreitung* Von Rückzug des Wassers geben uns gleich« 
falls räumlich und zeitlich verschiedene Nehru.a.gsdänne? sowie von diesen 
abgeschnürte alluviale Buchten (ungo »berek-») und Flächen Kunden welche 
seinerzeit ni.t seewasser gefüllt waren, später verlandeten und eine 
norastige. sunpfige Oberfläche bekanen,
Höher gelegene? ältere Abrasions-strandlinien und Nehrungs~> 
därane sind an Rande der das S-Ufor des Sees begleitenden geneigten
Terrasse in 6-8 n Hohe über den Mittolwassorniveau des heutigen soes an 
vielen Orten zu. beobachten, als Reste der einstigen Abrasionstätigkeit 
und des späteren Rückzuges dos Balaton«, Die Seeablagerungen auf diesen 
Oberflächen wurden zuerst von Ldoczy sen® in ihren linnischen Charakter 
richtig erkannt "and nit den ßalatön in Verbindung gebracht» Wir stellten 
jedoch abweichend von loczy fest; dass die Hehrzahl dieser Strandmarken 
keinen NehrungsCharakter tragen, sondern Abraaionsflächen entsprechen»
Wir fanden näfilich ausser von i-öczy schon erwähnten wenigen Beispielen 
noch an vielen orten» dass diese Formen durch dxe Abtragung von pannonb- 
sehen oberflächonpartien oder von Detritusmassen entstanden sind« welche 
über das ni.ttlere Niveau des Sees anporragten«. Die auf ihnen abgelager­
ten geringmächtigen linnischen Schichten verblieben als Andenken dieser 
Abrasionstätigkeit erhalten« Auch heute noch kann, an nanohen orten 
(z,Bo Sidfok., Boglar) beobachtet werden; dass sich an die erwähnten 
Abrasionsflächen gleichhohe ältere Nehrungsdänne anschliessen; die aus 
mächtigeren linnischen Sedimenten bestehen, aber ihre Anzahl ist ver­
hältnismässig gering. Es ist sehr wahrscheinliche dass zur Zeit ihrer 
Bildung die Abrasionsflächen mit einer grösser-en Anzahl von entwickelte­
ren und älteren Nehrungssystenen« als die heutigen Reste zeigen, verbun­
den waren. Diese wurden aber durch die spätere Abrasionstätigkeit des 
Seewassers vernichtet* Als Zeitalter der Entstehung der h.öhe.r gelegenen 
Abrasionsnarken kenn an wahrscheinlichsten das Incerglazial itouittelbar 
vor den wüm- oder aber ein interstadial innerhalb des Würn bezeichnet 
werden« Wir stützen uns dabei auf das Vorkommen von überdeckenden Gehän­
geschichten von stellenweise nehr als lo n Mächtigkeit die durch kryo- 
turbate Erscheinungen gegliedertwerdena Ja wir finden sogar ungeschirh- 
t:ete sandige LÖsse auf den Abrasionsflächeno
Es gibt aber auch jüngere strandnarken und Nehrungsd^ane 
in tieferer Lage«, Ein ganzes Systen solcher jüngerer Ntlirungsdäntio Ist 
zwischen den heutigen Seerand und den Abrasionstellwänden und den höhe­
ren;, älteren Abrasionsstr.'Endlinien 'und Nehrunt on anzutreffen- welches 
fast ohne Unterbrechung das s-liche Balaton-Ufer begleitet,,
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V/ir können oit Cholneky längs dos s-Ufers des Sees oin drei­
faches System der jüngeren St rund bi, 1 d urigen imterschuidarLo
Darunter sind die ältesten neno Strandlinlenrester welche 
sich in allgeneinen weiter entfernt; von Seeuferf an Fusse der älteren 
Abrasionsränder finden und zwischen die dia Buchten ("kerek") hinein­
greifen, sich etwa 4-5 n über den See erheben, aber ein zusannenhängendes 
Systen nicht aehr bildenr, Nach unserer Meinung handelt; es sich dabei 
auch zun grössten Teile gamicht un Nehrungsschüttungen, sondern un Ab­
rasionsränder postglazialer Seehochstände, welche natürlich in der Nähe 
der seewärts gelegenen Öffnungen der Binnenbuchten (beruk) nit kürzeren 
Neh»ungsdgonen ähnlicher Höhe zusaruienfliossen können»
Das zweite Systen besteht unzweifelhaft schon aus abdatmen­
den Nehrungosohüttungen, Es? bildet; ln unseren Tagen, hauptsächlich in­
folge der menschlichen Tätigkeit; ein viel einheitlicheres Bild eines 
niederen Darane3= als noch zur Jahrhundertwende,« Die Höhenlage über den 
See-NUllpunkt beträgt 2 - 33? nc dio Durchschnitt.sbreite 2eo-25o na 
An Aufbau dieses natürlichen Danneystens nohnen hauptsächlich schlannige 
Sandschichten teil} welche gewöhnlich durch schöt-terschichfcen vo» eini­
gen cn Mächtigkeit unterteilt werden« Die Oberfläche der Nehrungsdänne 
wird öfters von Wieson-Tschernosionböden bedeckt» Schnale fossile Boden­
zonen finden sich auch zwischen den Schottür- und sand-schichten,
Dieses systen dürfte .ln dor Hauptsache während der Regt, ssiOn 
entstanden sein, welche den hohen Wasserstande während der Buchen—Ic- 
Phase folgte. Näch seiner Bildung hat sich das Seebecken beträchtlich 
gerader gestreckt, die Buchten schlossen sich and verlandeten.
Das jüngste und niederste Nehrungssysten entwickelte sich 
hauptsächlich zwischen den älteren 2 « 3?5 n hohen Nöhrungsdarxi und den 
alluvialen Uferrand» Seine Hohe über den See-Nullpunkt beträgt 1-1;5 n. 
Sein ursprüngliches Antlitz ist bis auf -unsere Tage sozusagen zur Un­
kenntlichkeit deformiert worden8 weil es hauptsächlich aus kleinen 
Sandfornen nit lockeren Material jungen Alters gebildet ware
Alluviale Ober, lächenreste finden sich in der Pom schnaler 
Streifen neist unn ttelbar an den Ufern des Sees» Grössere partien sind 
für die "berek"-Gebiete bezeichnend« Die Höhenlage erreicht lo5-l.o5,5 n 
tUdcM»* auf den berek-Gebieton nanchnal bis zu I06 n» Der Aufbau ist 
sehr bunt« Schlann, Sand, Ton- und deren Geni?3her ferner "kotu" (wenig 
zersetzte pflanze.nreste)? Torf, Torfnoorf Moorton« Seekreide (unter Moor) 9 
Bei den neueren Bohrungen erwies es sich; dass die Mluvialflächen längs 
des s-Ufers sich nicht nur auf den durch die Abrasion Abgetragenen Ge­
bieten entwickelten* wie das seinerzeit Cholnoky neinte, sondern dass 
sie auch auf den Arealen der senkrecht zur Seebeckonachso gerichteten 
Scnkungsni.ederungen zu finden sind« Die Tatsache; dass solche transversa­
le Senkungsniedrungen exLstieren, spricht gegen eine einheitliche Ent­






Die Moridional-Taler de Aus3er-Sömogy~0ebie tos
■Ju Ssilard
Di© NNW-SSO gerichteten sog., *Meridional-TälerK sind charakteris­
tische morphologische Formen des Hügellandes von Ausser-Somo/y:, Von den 
grösseren solchen Tälern ist auf unserem Gebiete das zwischen derä Garnas-er 
und dem Karad-er Hügelrücken sich hinziehende Tal von Somogytur^Orci in der 
zusammenhängendsten V/eise erhalten geblieben. Die einheitliche Anlage dieses 
Tales welches sich ohne Unterbrechung mit ungefähr 50 toa Länge und durch­
schnittlich 600-800 m Breite vom Balaton bis zum Kapos-Sluss erstreckt, ist >, 
auch heute gut erkennbar. Hur in seinem mittleren Teile bildete sich in 
179 m Seehöhe eine WasserscheJ.de in der Talsohle, von wo zwei jüngere Täler 
in einander entgegengesetzten. Richtungen zum Balaton bezwe zur Kapos ver­
laufen.
Das Meridionaltal von Szoldd-Hagytold, welches sich zwischen dem 
Karad-er Rücken und dem Balatonföldvdî Andocs-ei" Rücken in 30 km Länge: 
und 400-600 m Breite bildete* wird schon bei dem Steilufer des Nagy-Koppany- 
Baohes unterbrochen,, Auch in dienern lale gibt es eine niedrigere Wasser­
scheide in der Talsohle, welche ebenfalls zwei gegen einander gerichtete 
jüngere Talvertiefungen trennt*
Im heutigen Zustand ist das Köroshegy-er Meridionaltal morphologisch 
am weitesten vom Ursprungszmirnda entfernt. Es bildete sich zwischen dem 
Rücken von Baiatonföldvar-Andoca und dem Schollenstücks welches vom Jaba- 
Bach und Balaton umschlossen wird. Es ist 15 1cm lang und 300-400 m Breit0 
Infolge des Rückwärtseinschneidene des Jaba-Baches bildeten sich in diesem 
Tale zwei V/asserseheiden auf der Talsohle,,
Zwischen dem Bergrücken von Gamasi und der Stufenlandschaft von 
Lengyeltot schnitt sich das meriodonale Tal von Szöllösgyörök ein, in dem 
sich keine söhlige Wasserscheide findet* Dieses Tal neigt sich heute vom 
Rande bei Hdcs angefangen - wo es durch junge tektonische Bewegungen unter­
brochen wird *' einheitlich in einer den ursprünglichen Laufe entgegengesetz­
ten Richtung gegen den Balaton«,
Die Entstehungsprobleme der Meridionaltäler haben von jeher die 
erhöhte Aufmerksamkeit der Geographen auf sich gezogen. Die ältere Furochrr- 
garde, an der Spitze J. Cholnoky, hielt diese Täler für tektonisch vorge­
zeichnete Wind furchen., Heute können wir uns auf Grund der in den Jahren^ 
1950-51 durchgoführten geologischen Kartierung, den neuen Böhrergebnisseh, 
sowie der neuesten morphologischen Untersuchungen bereits dafür entscheiden, 
dass die meridionalen Haupt-Taler von Ausser-Somogy noch vor der Binsenlcung 
des Balaton in der Hauptsache als tektonisch vorbestimmte Erosionstäler 
zustandekamen., In den in Erhebung begriffenen Abschnitten des Hügellandes 
schnitten sich dabei die einstigen Wassorläufe tief in das Land ein. Diese 
lineare Erosion wurde durch die verointe Erhebung dos Mittelgebirges mit 
dem S-lichen Vorland zusammen mit der simultanen Senkung der Kiedörung von 
Süd-Ausser-Somogy au3golöstÄ Später wirkten an der Fortbildung dor Tal- 
tiefen parallel zur stufonwoison Versinkung dor Vortiefen des Balaton auch 
noch lokale Senkungen mit.V/ir finden nämlich an den Randgohängen der Täler 
und hauptsächlich unter den jüngeren Ablagerungen auf den heutigen Talsohlen
stellenweise recht mächtige linsenförmige fluviatile Sedimente als Talfüllung, 
deren von N nach S feiner werdendes Material aus dem Mittelgebirge stammt.
Ihre Liegendschichten sinken, ganz den heutigen Talsohlenneigungen entspre­
chend, von den Sohlenwasserscheiden gegen S, und in entgegengesetzter Rich­
tung gegen If immer mehr, Die einzelnen Serlimentlinsen werden durch quer 
verlaufende, aus pannonischem Material bestehende Schwellen von einander 
getrennt. Dies führt uns zum Schlüssê  dass in diesen Tälern noch vor dom 
Aufhören des einheitlichen Verlaufes lokale Senkungen erfolgten, an welchen 
starke Geschiebeakkumulation eintrat. In den dazwischen befindlichen, in 
tektonischer Ruhe begriffenen Abschnitten dagegen wirkte lineare Tiefen­
erosion, zeitweise auch schwache Seitenerosion und nur ganz wenig Aufschüttung, 
Kerbwirkung und aufschüttende Tätigkeit der Erosion konnte aber mit den 
tektonischen Bewegungen so gut Schritt halten, dass die Erosionsbasen der 
Täler N-lich der Wasserscheiden in allgemeinen die Höhenlage von 190-200 m 
ü,d,M, behielten. Zu gleicher Zeit sind die Basishorizonte des Füllmaterials 
der Täler in den Senken selbst bis 120-130 m absolute Höhe abgesunken. Man 
muss daher in den von den Wasserscheiden N-lich gelegenen, abwärts bewegten 
Talteilen im allgemeinen mit einer Akkumulation von 60-70 m rechnen. Ein 
grösser Teil dieses Materials ist später im Norden gegen das Becken des 
Balaton zu hinaus befördert worden. Südlich von den Wasserscheiden ist es 
infolge der ausgedehnteren langsamen Senkung besonders in der Nähe des Kapos- 
Grabens zu einer noch mächtigeren Aufschüttung gekommen. In dieser Richtung 
verlagerten sich die söhligen Basisflächen der Erosion - auch wahrend der 
Zeiten der Akkumulation - auf immer tiefere Höhenlagen. Die Bohrungen er­
reichen dieses Sedimentmaterial in der Tiefe auch heute, da hier keine jun­
gen Bev/egungen solchen Aucmasoec am Werke waren, wie im Areal des Balaton,
Als gegen das Ende des Llittelpleistozäns zu das Absinken des 
Balaton-Grabens einen solchen Grad erreichte dass die ursprüngliche Ablauf­
richtung des Wassers unterorochen wurde, haben diese Wässer in der Ober­
fläche des Hügellandes vertiefte, eingeschnittone und in verschiedenem 
Masse aufgefüllte Talstücke hinterlassen. An diesen begann dann das Erosions— 
spiel in der gegen einander gerichteten neuen Talvertiefungen, die Bildung 
von Wasserseheidoschwellen auf den Talsohlen,
Bei der Bildung der neuen Taltiefen, der Anlage ihrer heutigen 
Formen hat in der Periglazialperiode des Würm ausser.der linearen Erosion 
auch Korrasions-Solifluktion tatkräftig mitgewirkt. Über diese weitere Phase 
der Talentwicklung vinterrichten uns die durch Erosion-Korrasion entstandenen 
Talschultern.
In den besprochenen Meridionaltälem sind zwei Talschul torsysteme 
nachweisbar. Das eine, höhergelegene, findet sich 50-80 m über den Talsohlen, 
mit leichter Neigung von N nach S. Das andere ist zweiteilig und besteht aus 
niederen Talschultern, die sich von den Wasserscheiden nach N bezw, S neigen, 
in der Höhe von 3-6, bezw, 15-20 m0 Zwischen ihnen treten stellenweise auch 
noch schmälere Xorrasionsstufen auf. Diese Tilschultern sind keine Fluss­
terrassen, sie bewahren also nicht das Andenken der talbildenden Tätigkeit 
ein und desselben Was3erlaufes„ Dagegen sind sie als morphologische Formen 
aufzufassen, die z0T. in einem zuerst in einer Richtung eingekorbten Tal­
stück entstanden, welches durch lokale Senkungen in sehr verschiedenem Aus- 
magse erfüllt wurde* dann aber auseinander gerissen wurde, wobei Roste der 
Talfüllung einen Teil der heutigen Schultern bilden, Z.T. sind sie aber auch
durch Ercaionswirkungen der gegen einander gerich eten neuers tandenen V/r̂ss er­
laufe und durch Korrasiontli tigkeit iler gleichzeitig ein«atzenden BewegunesVor­
gänge -an den Hängen entstanden.
Die hoch gelegenen Talschultern geben an, welche Höhe die Obertente 
der Talfüllung zur Zeit des Aufhörens der ersten einheitlichen Talen fr,vic klung 
erreicht hatte. Die niedrigen Schultern zeigen mit ihren unteren Stufen an­
nähernd das Niveau der letzten interglazialen Eintiefung an, während ihre 
oberen Stufen das Aüsmass der Korraäions-Soliflüktions-Talfüllung im Fürm 
angeben.
Vom Postglazial angefangen ist in den Tälern v/ie der die lineare 
Erosion in den Vordergrund getreten,, In den nunmehr zum Balaton entwässerten 
Talabschnitten erfolgte infolge neuerlichen Einsinken des Seebeckens am Pleisto- 
zänende und des niedrigen Wassers tanios, in den nunmehr S-wärts fallenden 
Talabschnitten aber infolge der Vertiefung der Flüsse Kapos, bezw, Gross­
und Klein-Kbppäny eine Neubelebung des gegen einander gerichteten Rückwärt­
seinschneidens. Zuerst erfolgte dio Durchschneidung der Korrasionsdecke des 
Würms. Aber besonders in den nordwärts gerichteten Talabschnitten mit stärke­
rem Gefälle griff die Erosion auch Reste der einstigen Talfüllung, ja stellen­
weise sogar das pannonische Liegende an.
In der zweiten Hälfte des Holozäns ist an den Tälern abermals eine 
schwache Aufschüttung und Verbreiterung durch Korrasion zu beobachten. Auf 
den steileren Hängen zeigt sich besonders seit der erhöhten Waldnutzung eine 
ziemlich grosse Bodenerosion. Der Kulturboden fehlt stellenweise bereits voll­
ständig, oder ist nur mehr einige cm mächtig» Die Talhänge und Talschultern 
werden durch kleine Wasserrisse und durch junge Korrasions-Taler zerteilt.
Die von Talhängen abgespülten Mengen trugen wesentlich zu Auffüllung der 





Geomo rpho 1 ofische Skizze des Hügellandes -von Inner-Somogy
S, Miwrooi
2In den etwa 3000 kn grossen, von dem W-lichea Beckenteil des Balaton- 
Sees in N-S-Richtung bis zum Drê va-/Drau-'/Tal erstreckten Hügellande von 
Inner-Somogy treten dio sandig-tonigen pannonischcn Schichten und der kreuz­
geschichtete oberpliok-ne fluviatile Smd nur lokal, u, zw. auf einigen Rand­
partien der in die höheren Oberflächen /meridionaler Rücken von Marcali, 
Somogyvar-er Rücken/ eingoschnittonon Täler, sowie in einigen künstlichen 
Aufschlüssen zutage. Im übrigen finden sich überall quartäre Sedimente auf 
der Oberfläche: Löss, Sandlöss, braune Böden, also aus pleistozänem Flugstaüb 
gebildete Ablagerungen und ausser ihnen noch auf den Hängen abgesetzte, durch 
Solifluktion-Korrasion ungelagerte auf sekundären Ort befindliche Materialen. 
Auf dem grössten Teil des Gebietes aber durchsetzen die niedergebrachten 
Tiefbohrungen eine pler̂ to*''na Absatzreihe respektabler Mächtigkeit /50-100 m/. 
Sie besteht hauptsächlich aus schlammigem Sand mit Kleinschotter, der in den 
tieferen Horizonten auch einige Schotterbänke von der Mächtigkeit einiger 
Meter aufweist. Daneben treten in der ganzen Schichtenfolge in beträchtlicher 
Anzahl Toneinlagerungen auf, die den Seezustand des Gebietes im Quartär be­
zeugen. Die einige Meter mächtigen obcrflächennahon Schichten der fluviatmlen 
Sandserie wurden zur letzten Eiszeit und in der Periode des hclozänen Boreals 
infolge Deflation auf dem grössten Teile des Gebietes zu Flugsand verwandelt. 
Daher ist etwa der 3/4- Teil der Oberfläche von Inner-Somogy Flugsandgebiet, 
der aber heute bereits zum grössten Teil gebunden ist. Der Rest besteht aus 
Löss, aus Sedimenten der Solifluktion-Korrasion, wozu in den Tälern und auf 
den niedrigen Oberflächen in Seenähe noch ziemlich grosse Territorien mit allu­
vialer torfiger-sumpfigor Oberfläche kommen.
Die analytische Untersuchung der dicken fluvip.tilen Sedimentseria Lässt 
erkennen, dass zum Ende des Pliozäns und Anfang des Pleistozäns /etwa zur 
Zeit des Donau-Glazials/ die »Vässer eines grossen Urstrorasystems, wahrschein­
lich der Ur-Donau, sich vom Kleinen-Alföld her über das Becken von Tapolca 
/G6czan/ und das Gebiet des Nagyberek hinweg durch Inner-Somogy hindurch in 
N-S—Richtung in die Niederung längs der Drava ergossen, welche damals noch 
mit einem stehenden Gewässer bedeckt war. Dieser Urstrom hat in breiter Zone 
einen ausgedehnten Schwemmkegol aufgebaut. Kurze Zeit hierauf, noch im unte­
ren Pleistozän, entwickelte sich allmächlich eine Senke beträchtlichen Aus- 
masses längs der Fliessrichtung des heutigen Kapos-Flusses, im grossen Gan­
zen parallel zur Erstreckung des heutigen Balatons. Von dieser Zeit angefan- 
gen wurde diese Senke der Haupt-Geschiebesamnler dor von N herabströmenden 
Gewässer. Es handelt sich, wie gesagt, um eine Grabensenke von ansehnlichen 
Dimensionen, welche parallel zur Streichrichtung des trasndanubischen Mittel­
gebirges in WSW-ONO-Richtung fast ohne Unterbrechung von dem mit abweichen­
dem tektonischem Aufbau ausgestattetom Zala-er Gebiet bis zur Donau verfolgt 
werden kann. Wahr sc he inl ich setzt sie sich 0-1 ich auf dem Gebiete zwischen 
Donau und Tisza noch weiter fort.
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Die Urflüsse, welche dieser Niederung als der Erosionsbasis von N 
her zustrebten, wurden in den benachbarten Gebieten Süd-Transdanubiens von 
den Bahnen der tektonisch vorgezeichneten Meriodiönaltäler angezogen, In 
Innc-r-Somogy haben sie dagegen einen ausgedehnten Sclrvemmkagal aufgeschüttet.
Der Aufbc-u deo 'eschiebekegels dürfte bis zur Mitte des Pleistozäns, 
vielleicht bis zum iJifange des Jungpleistosäns ungestört verlaufen sein. Zu 
diesem Zeitpunkt hat das langsame Absinken des- Balaton-Beckens und die all­
mähliche Entwicklung der 'Wasserscheide von Inner-Somogy dem Prozess der Ober- 
flächenentwicklung neue Dahnen gewiesen~.Es hörte die Herrschaft der von den 
nördlich des Balaton gelegenen Gebieten her ströiaenden Gewässer auf und an 
dessen Stelle trat in immer höherem Masse die Bildung des sich an den Fuss 
der Berggegend nördlich vom Balatcr. anlehnenden Bergfusö-Schwemnkegels und 
sogar von Geschiebehängen, Die S-Grenze dieser Bildung lag einige km S-lich 
des Somogyer Seeufers, also am S~Rond des in weltfern Sinne genommenen 
Balaton-Beckens, Als Überreste dieses geologisch bedachtet jungen Prozesses 
bieten sich unseren Augen jene mächtigen fluviatilen Ablagerungen dar, welcho 
am N-Ende des imultan mit der Depression des Balaton-Beckens aufsteigenden 
meridionalen Marcali-Rückers verfolgt werden können, Bieter gehört ferner 
das in den Schottergruben des Nagyberek künstlich erschlossene Sedimenimate- 
rial, welches karbonatische Zusammensetzung hat, und in erster Röihe aus 
Dolomit besteht. Als jüngste pleistozäne Bildungen sind die am Ende des 
Marcali-Rückens beim Seeufer aufgeschlossenen Schichten zu betrachten, die 
aus mit Löss vermischtem polyedrischem Dolomit-Schutt bestehen,. Ihr- Trans­
portmittel waren waren hauptsächlich dio von S her gegen den Balaton-Graben 
zu gerichteten Gekrieche der Solifluktion-Korrasion der letzten Eiszeit 
/hohes Steilufer von Balatonbereny,,/
Die bei der neuesten Erforschung des Inner-Somogy gesammelten Be­
obachtungen berechtigen uns zu dem Schluss, dass der Balaton-Graben als 
ein polygenetisch entstandenes Becken zu betrachten ist, das räumlich und 
zeitlich periodisch stattgefundenon SenkungsVorgängen sein Dasein verdankt.
Zusammenfassend können wir sagen, dass wir in der S-hälfte Trans­
danubiens einer dreifachen Generation von Senken gegenüberstehen: a/ die 
Drava-Sonke, b/ die Senko vom oberen Kapos-Fluss-Kalocsa, e/ das Becken von 
Balaton-Sarret-Zamoly, bezw. anschliessend der Velence-See, Diese Senkungs­
gebiete sind umso jüngerer geologischer Entstehung, je weiter wir von S her 
gegen N vorschreiten» Sie haben nach einander vom Oberpliozän angefangen bis 
in unsere Tage als Erosionsbasis der von N und FvV kommenden Gewässer, als 
Geschiebesammler gedient. In den schnaeln Zonen zwischen den longitudinal 
erstreckten erwähnten Senken haben auch die geophysikalischen Messungen 
Maxima nachgewiesen /Mecsek, bezw. Inke-Igal-Pincehely-Nemetker/. Die Struk­
tur des Grund-Gebirges schlägt auch in den jungen Sedimenten durch und legt 
z,T, auch den Grund zu den heutigen Oberflächenformen. An den letzteren sind 
aber die 1£-S, bezw, NW-SO-lichen jungtektonischen Richtungen in viel höherem 
Masse beteiligt.
Inner-Somogy kann morphologisch folgendermassen aufgteilt werden.
1. Der Marcali-Rücken zieht sich zwischen Balatonkeresztur und Nag;--- 
atad mit 10 km Breite und 50 km Länge in meriodionaler Richtung hin. In der 
N-Hälfte erreicht er eine Höhe bis 230-240 m ü.d.M., gegen S verflacht er
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sich bis auf 150-160 m ücd,M» Ec* wird von Erosions- und Korrasions-Tälern zer­
schnitten, die tektonisch vorgezeichnet sindc Seine Basis besteht aus panno- 
nischen Sedimenten, auf welche ia'ouzgeschichtete Sande dos Oberpliozäns, ferner 
an vielen Orten pleistozäner fluviatilor Sand abgelagert sind, /Das Vorkommen 
der letzterwähnten Sande in derartiger Höhenlage muss mit jungpleistozänen 
Hebungen in Zusammenhang stehen. Die Oberfläche wird vcn lössartigen Sedimen­
ten bedeckt. Am W-liehen und O-lichen Rande des Mnrcali-Rückens haben sich 
tektonische Treppen in vier Höhenlagen ausgebildet, Boi ihrer Formierung haben 
die pleistozänen periglazialen Vorgänge starken Anteil genommen. Das wird u.a. 
auch durch die Sedimente der Soliflukticn-Korrasion verraten, welche die Gehänge 
bedecken,
2«. Niedrigere Flu, finden stab auf der den Marcali-
Rücken von W, 0 und S umrahnoncleii flvrviatilen Schwenmkogelflache, An ihrer 
Bildung waren während des Quartärs ajssor arbeitsfähigem Wind in beträchtli­
chem Masse auch periglaziale Vorgänge beteiligt. Hier finden sich Ungarn die 
für Bodenfrostwirkung typischesten Formen von Sandtrjchtorn /ung, ’'kovärvanyo3 
homolc"/ auf Böden mit Toneinspülung' ■* 'rr.'Ü̂ '-Böden./ Der rotbraune, •’kevar- 
vany"- oder "’Lessi.ve’V-Böden dringt hier in der Fom beutelförmiger Einstülpun­
gen bis auf 1,5 - 2 m Tiefe in den Sandunetrgrund ein. In Beutel selbst werden 
die einige cm mächtigen kovarvany-Bändar durch gelben Sand von einander ge­
trennt. Dagegen pflegen an den Rändern der Säcke die kovarväny-Bänder sich zu 
vereinigen und in Pdchtung des Oberflächen-Lessivebodens aufzustellen. Nach ih­
rer äusseren Erscheinung unterschied M« Pecsi /Földrajzi Xö2,le:nenyek - Geogr, 
Mitteil,/ mehrere Typen dieser Böden mit kovarvany-Sandfroa tsäcken.
Die erwähnten periglazialen Erscheinungen unS îo stärkere Gubunden- 
heit der Oberflächenformen /Windfurvhon, Windlöchor, Garmaden, langgestreckte 
Garmadondünen, Rumpfrücken/ und ihre Fossilisierung, das von der ziemlich rei­
chen Pflanzendecke /Quorcetum mit Maiglöckchenuntervegetation, Fraxinotum- 
Quercetum/ versichert uns bezw, begründet unsere Ansicht, dass der Formenschatz 
der Sandgebiete seit dem Holozän an der Oberfläche sich nicht mehr wesentlich 
verändert hat. Zwischen den flachen Rücken ziehen sich Deflationsvertiefungen, 
Tälchon mit nassem Boden hin, in welchen auch das Wasser kleinerer und grösse­
rer Tümpel glänzt. Das ergibt in seiner Gosammtheit das typische Charakterbild 
dieser Sandgebieta*
3C Die einst von den Wellen des Balaton bedeckten Niederungen des 
Nagyberek und dos Kisbalaton /Kleiribaiaton/ zeigen mit ihren Nehrungsarschüt- 
tungen, den ”berekH—Gegenden und Torfstichen, sowie Schilfbeständen zweierlei 
Antlitze: einesteils sind sie bereits landwirtschaftlich in Nutzung stehende 
vor Überschwemmungen geschützte Gebiete, andererseits aber noch natürliche 
Reservate der einstigen Wasserweit, mit ihrer wilden Naturschönheit,.
4, Über den Ebene dos Nagyberek und dem Wasserspiegel des Balaton 
erhebt sich in dominierender Stellung des Lancschaxtnbildes der Zeugonberg 
von Fonyöd mit seinon r’roi Kegelspitzen, Er war einst ausser dem Basalttuff 
auch mit einiger Balatlava bedeckt gewesen, Er bricht zum Balatonufer mit 
einer sehr steilen Wand ab. Daru» wpj* hier vor dem Eingreifen des Ingenieurs 
der Bergsturz oine häufige Erscheinung. Auch heute ist hier die Denudation 
dor Hänge stark und Strasse, sowie Eisenbahn sind durch Fels türze auch heute 
noch gefährdet.
-i ; f.' - • ; •'* 1 • ’
, .■: ■ % > ■; ■ s1 i i ' i ■[ ■ :
■ rfl e W ■ \ >■-:
■ ■ * - i , .1 ■■ U  ■ : : '■■■.'■ " .» ■ ■ ' ; ■■ v i"\'. J
; v , r .. s S r V r v l  ■&' ,  t ;.i j . r :
, v „ r..>ü M>. ’■ 11/: . . . '  I.r J ' r .: r .' •' - v  >i'r  i..t: v n n - j } -
. ■ • • , ■ - -r'.<\. i > i. /  » . • • . i / '• •• ’ V" •  '*■ - ; .- <y ; - ■ ;■ • 'V.' ' T .r' • •.?. ¥ ■
,, . ■ i ■.. f>*S - • , • - ;
' ’v ■ ' " ■'. -.; /' v. .r-.f_n;x
^ Vi-O, .v, v-: V  .v jh ’S \ . ’■ Vr0f*ff $$
03 V ; ^  ' 1 ’ ■ ■■ ; ja ■ f i ............. '
: ' ■ M ; | > t s r'i 11
■, \ ‘.'ir - . ' : ‘vJ ■ s ; •- . 1
'  ■r-,:,:' ..r: i; Ur' irr-; : v, i r. • ' r  . ,i . : . ’ ~
'U-jvtf, •; ■ /' .-vj ’ . ’4 ' - V - - ' . ' -  -v— ’7--' - r ■ -y;
‘ ■* -'i. -■ ' .■•■ ■'i- "7'.’V ' -;<■*' ■ ■ ■  ̂"i
c. n ß  ■ ’l» . . r|C ' ,. .... fi a '.
- ■ .: j ■ \ . ^  | \ - ‘
.
■ .; ...ru* • . r- yjf
. ■ 'dtyi,
V
Dio Bildung;' das Backens von Tapol c„ 
/Ungarische Daten zur Bestätigung des Dona>-uiasiais,/
L, Göczan
Das Becken von Tapolca ißt eine zum Bakony- Salär ge gehörige XI e In­
lands chaft, Der Grund des Beckens besteht aus denudierten Oberflächen von Dolo­
mit und sarmatischem Kalk? bezw* auf dem zura Balaton-Graben zu rechnenden Teil 
aus einer mit holozänem Torf erfüllte Niederungssenke, Auf dor abgetragenen 
Oberfläche ist der Überrest- einer einstigen Schotterdecke zu. beobachten. Das 
Becken wird im W durch eine Grabonwerwerfung von dem Keozthely-er Gebirge ge­
trennt. Am Rande dieses tektonischen Grabens sind, von dor Schotterdecke 20-30 
m erhalten geblieben und zwar z.T. in der ursprünglichen fluviatilen Ablagerungs- 
weise, zum and on Teil aber durch Soliflulction durchbewegt.
Dor Schotteruntergrund ist auch unter dem holozänen Torf zu finden. 
Dorthin wurde der Schotter ebenfalls durch periglaziale Solifluktion verfrach­
tet.
Das Becken wird von den Dolomit- und Kalk-Schollen des Keszthely—er 
Gebirges und seinen Podimenten, 3owi.e von Ẑeugenborgen" mit einer Basaltraesa 
vom Pliozänende gesöumfr, Solche Zeugenbergo mit Basaltaosa fehlen aber auch 
im Inneren des umrahmten Beckens nicht. Gegen den Balaton zu ist das Becken 
offen, bezw. seine hclczäno Akkumulationsoberflächo ist schon zum Balaton- 
Graben zu rechnen,
Wir nennen diese ait einer Basaltdecka geschützten Inselberge des­
halb "Zougenborge", weil der Basalt die unter ihm befindlichen lockeren panno- 
nischen Sedimente vor der Denudation bewahrt hat und damit ein Zeugnis davon 
abgibt, welcher Art die einstige Oberfläche, das paläogeographicche Antlitz 
der Gegend war. Diese Berge künden uns auch, dass die geologischen Vorgänge, 
welche das Becken entstehen Hessen, etwa 120-160 m pannonische Schichten ab­
getragen, vernichtet haben,,
An der westlichen Grenze des Beckens wurden die 20-30 m mächtigen 
Schottermassen, welche einen Teil der alten Sohle des Lesence-Talec bedecken, 
von dem Strom der Ur-Donau abgelagert. Solche fluviatile: Schotterreste sind 
auch an der Seite der Zeugenberge anzutreffen, wo man sie von den unter ihnen 
gelagerten pannonischen Schottern gut unterscheiden kann,. Man kann dio . erwähn­
ten Schotter nach d4>n petrographisehen Eigenschaften und dem Abrollung3grad 
mit den ältesten Donau-Schottern identifizieren.
Der Durchfluss der Urdonau wurde hier nach Massgabe der an der 
Unterkante der Schotterablagerungen erkennbaren kryoturbaten Bodenfroster­
scheinungen im Pleistozän eingeleitet. Es ist uns gelungen das genauere Alter 
des Durchflusses neuestens auf den IfTeil des Donau-Glazials zu fixieren. 
Bekanntlich hat Eberl 3 Ei3phason dos sog, Donau-Glazials nachweisen können, 
welcho. sich auch in dor erweiterten Strahlungskurve von M. Milankovitch, bezw, 
der Veroisungskurve von G. Bacsäk p.usprägen, Nach M* Pecsi sind die ältesten 
ungarischen Donau-Terrassen f t l .  und VII. Terrasse, Dunaszentnildös/' an der 
Wende Pliozän-Pleistozän entstanden, älter als Günz, Die Schotterdecke des 
Tapolca-Bockena ist mit dem in dom Becken verkommenden, 100 m unterhalb dor 
hochgelegenen Basaltlavadecke befindlichen Basalttuff syngonetiach. Dieser
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Basalttuff wird von Süsswasserkalkeu des Günz bedeckt, die also jünger als der 
Tuff sind. Die Schotterdecke des Lesoncetales ist reich an verdeckten Boden- 
frostphänomenen, In ihre Oberfläche dringen 3-4 m tief Frostkeilbilduneren ein. 
Hier können also auf Grund der Kryoturbationserscheinungen 2 Glazialperioden 
unterschieden werden.
Die. Vergleichung dor Beobachtungen ergibt: 1„ Dar als älter als 
Günz erkannte Durchbruch der Urdonau bei Visogräd erwies sich als jünger, wie 
ihr Durchfluss durch das Becken von Tapolca* 2, Die Schotterdecke im Tapolca- 
becken ist syngenetisch mit dom von Sü^swasserkalk dos Günz bedeckten Basalttuff, 
also ebenfalls älter als Güns. 3C Nach Adam ist die Schotterablagerung der einst 
durch den tektonischen Graben von Mor geflossenen karpatischen Urflüsse ebenfall 
altpleistoS’<.i und somit notwendigerweise älter als die Geschiebeablagerung dor 
durch die Visegrader Enge passierenden ältesten Donau /Material der VI. und VII, 
Terrasse/, da sich die Flusstäler überkreut&en.
Aus allen diesen Daten ergibt sich das Alter der Schotterdecke im 
Lesencetal verhältnismässig genau als ältestes ungarisches Pleistozänablagerungs­
material der Do- -a. Es ist die früheste AufSchotterung der Donau in Ungarn« Da 
schon die VI„ und, VII, durchgehende Donauterrasse im Visegrader Tal älter al̂
Günz ist, also dem Donau-Glazial ang«hßr+- so dürfen wir - wenn v/ir uns der 
von Eberl angewendeten Namenrê ur̂ , >aischliesseu - die Schotter der Urdonau im 
Tapolca-Becken ale Ablagerungen aus dor ersten Phase der Vereisung im Donaiv 
Glazial ansprechen« Wenn wir auch die Bezeichnungen als ziemlich irrelevant 
betrachten, so ergibt sich doch als wichtiges Resultat, dass bei Beibehaltung 
der gewohnten Eiazeitchronologie der Alpen, sich nun ein neuer Anhaltspunkt 
für die Vordatierung der ersten Vereisung vor dem Zyklus der pleisto£Lnen Verw­
eisungen ergeben hat. Es ist also das Zeitalter der Vereisungen gegenüber der 
früheren Annahme von 600 000 Jahren / i n  Pleistozän/ tatsächlich wesentlich 
länger gewesen.
Da nun der Umbruch der Fliessrichtung der Urdonau durch die walla™ 
chische Ororgenperiode bewirkt wurde - /bei uns als Auslöser der Senkung des 
Kleinen Alföld in Transdanubien, sowie der Erhebung des Systems der U n g r x "v 
Mittelgebirge, so v/io der Wasserscheide von Sümeg-Gloichcnberg/ - so können wir 
nun auch das Alter der rumänischen Orogenese genauer fixieren, nämlich: auf 
die Zeitperiodo, welche zwischen der I, und II. Vereisung des Donau-Glazials 
verstrich, jederfalls -also auf den Zeitabschnitt nach der allerersten Vereisung, 
gleichgültig, ob wir diese schon zum Pleistozän rechnet! wollen oder nicht.
In der betrachteten Gegend hat die Urdonau eine Erosionstätigkoit 
bis herab auf 200-180 m ü.d.M. ausgeübt. Darauf wurden Deflation unc1 Solifluk-- 
tion die Hauptfairtoren der Erosion, Beide Phänomene werden im Gebiet durch 
sehr viel Daten bestätigt. Die rezente Oberflächenbildung wirkt sich in Form 
dor Bodenerosion und Akkumulation aus. Wir beobachten sie sowohl auf den nack­
ten Dolomit-Pedimenten der umrandeten Berge, als a/c'h auf dem sarmatischen 
Kalkstein im Inneren des Beckens und auf den holozänen Moorgebieten»
Wir sind uns bewusst, dass der ganze vorgetragene Gedankengong 
durch eine gev/ichtige Antithese ins Wanken gebracht werden kann„ Es fehlt 
nälich im Schottermaterial dos Beckens von Tapolca der Basal tschotter voll­
ständig, Man sollte doch annehmen, dass ein zwischon Inselborgen mit Basalt­
decke fliessender Fluss auch, letztere erodiert hätte, also dass im Schotter 
auch Basalt Vorkommen müsste, was die Beobachtung nicht bestätigt.
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Car VTiec’srspruch wird vielleicht in folgender Weise zu erklären sein., 
'Wir finden in unserem Gebiet, dass die Schottoraasse vielfach durch Kieselsäure- 
zement verfestigt wird, .-».uch Icarbcnatisches Schottematerial ist so v/eit ver- 
kieselt worden, dass man seine ursprüngliche Beschaffenheit nicht mehr eruieren 
kann. Es scheint voraussetzbar, dass die ursprünglichen Basaltkiosel aus 
ihrem Verbände herausgelbst wurden, oder aber bis zur Unkenntlichkeit von 
Kieselsäure durchdrungen wurden. Ich halte diese Erklärung für wahrscheinlich. 
Das Probl© kann aber erst in der Zukunft von einem Geochemiker endgültig gelöst 
werden.
Natürlich berührt die im Obigen von mir selbst angeführte Antithese 
nur die Art und Weise der ersten Bildungsphase des Beckens, hat aber auf die 








Le role des produits des sols fossiles ot reliques dans 
la forraation de la Couverture du sol de la HongrS e
Dr. pa Stefanovits
XI"
Les conditions actuelles de notre sol presentent d*inombrables 
elements, dont la fornation renonte au passe geologiques et les regulari- 
tes de la couverture du sol d’aujourd1 hui ne son entiärenent expliquables 
qu’k la lumifere de l’histoire de la foraation et de 1'evolution de ces re- 
sidus« Les produits du sol des tenps passes ne s sont conserves que 
sporadiquenent sur les territoi.res couverts par la calotte glaoiaire qua- 
ternaire, a causo des nasses glaciales Couvantes qui ont enleve les couches 
de sol relative;..-nt mincoe« En Hongrie cependant, ou pendant la periode 
glaoiaire il n’y avait pas Je cou'.-he de glace., ce processus general de 
destruction de sol ne s’est pas produit* Mais ccla ne veut pas dire que 
la couverture du sol ancien est restee intacte ici. Le clinat pluvieux, 
qui regnait lors de la periode tertiaire« favorisait 1'erosion horizontale; 
tandis que 1’erosion vert.icale? le conblenent de valle es par corrasion, 
la solifluxion et la deflation ne dgt.ruisirent pas noins le sole Taute- 
foi»t en quelques enJroits proteges, les produits plus anciens .fesis - 
terent a l’erosion, surtout s’ils se trouvaient sous la couohe p.rotectri.ce 
de nouveaux sedinents dforigine narino. fluviatile ou eol.xennee Les plus 
anciens produits du sol prinitif survivaient en deux fornes juqu’a nos 
jours, sous forme de sols fossiles et de sols reliquesu
Nous .nonnons sols fossiles, ces anciens produits du sol qui 
furent recouverts par de nouveaux sedinents^ par consequent leur evolu- 
tion fut interronpue et ainsi les sols furent conserves dans le stade 
d’evolution quJils avoient« Mais dans beaucoup de cas, les sols fossiles 
subissaient quand nene quelques variations. Il faut en chercher la cause 
en partie dans le viellissenent des colloi -es, dans la rec;HM allisation 
des natiferes minerales et dans la transforaation des natieres organiques6
Il est connut que l’hydrate de fer fraichenent precipite 
et egalenent d’autres conposes se transfornent avec le tenpsj ce processus 
est connu dans la science des colloides conae vieillissenentr, par suite 
de cette transforaation, la solubilites, le pouvoir de peptisation nener 
et dans beaucoup de cas le dpgre de cristallisation dqs natieres changent»
La recristallisation peut aussi causer un changenent con­
siderable dans les proprietes des sols fossiles. Au nonent ou le sol 
ancien etait ä la surface, il se tr^uvoit dans d’autres conditions 
d’hunidite, de tenperature et de pressionf que lprsqu:il fut enseveli 
sous la couche protectrice du sodinent nouveau,,
par suite du changenent des conditions? ces conposes cris- 
tallises, qui etaient en equilibre avec les cunditions preextstantes, 
ont eu tendance, en raisun de leur nanque de st.,bilite, & prendro la foiao 
cristalline conforne aux conditions nouVelles» Dans beaucoup de cas le 
changenent ne se presente que sous la forne de dininution de la teneur en
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©au cristalliue# aais cela eat süffisant pou.r quo des chanreaents väsibles 
s'y nanifestent* La transforaation des conretions calftaires fpraee dans 
les sols anciens peut-etre teile que n^us ne trouvonr aujourd^hui a la 
place des preoipitations caloairss originelleaent oonpaotos que des 
accuaulations calcaires en f orae de poudrea
Un changeaent se real.ise dans las proprieteö des sols fossiles 
par suite de la transforr.iat.ion de la aatiSre organiquo«
II est renarquable que dans les horizons fonces du sol fossile 
on ne peut trouver que peu da aatiere organique5 alao aa solubilite 
differe consi de rab 1 eaent de la solubilite de la aatiere organique actuelle, 
On peut supposer que la aatiere orranique du sol,. qui est sous lseffet des 
changeaents biologiques perpetuels, cliange olle-a£ae et se transforae 
quand les conditions de vic dos aieroorg'nisaes du sol changent«»
Les sols fossiles peuvent changer sous lJeffet d5un autre 
facteur, p.ex. sous l'effet des solutions (salinss) s’ecoulant du sedi- 
aent de couverture,.
Nous observons souvent,, surtout dans les horizons du sol ense- 
velis sous un loess, quo des horizons originelle-aent acides s?enrichissenJ; 
posterieureaent en calciua et que leurs pj&prietes changent fort eaent«.
Sous l?effet d>une reduotion posterieure, des horizons foraes et
ensevelis peuvent changer en horizons ä Gley; les coaposeä de fer et de 
aanganöse deviennent aobilcs et peuvent se precipiter en coaposant des 
concretions»
Les sols fossiles peuvent Sgaleaent subir un changeaent sous 
les effets physiques; alors nous ne treuvons plus les horizons dan les 
couches de strat.ifioat.ion originale, aais seuleaent leurs reliqu«? 
fragaentees, plus ou aoins deplaceeso Ce changeaent physique peut sca-53-?.:p» 
lir dans certains cas sous l?effet de l5eros.ion? dans d'autres sous l'effet 
de la cryoturbation* par suite de l?erosion les sols anciens sont tron- 
ques et les as?tsriaux transportes se Bei ent par couoiies superposees "h. 
des aateriaux etrangers» La cryoturbation. c»-a-d«, les changeaenis qui 
s*accoaplissent sous lreffet du gel et du dugel repetes, peuvent causer 
la disturbation et le aelange des horizons in situ* La deforaation peut 
§tre en farae de coin, de peigne, de gerbe, de sac, de ohaudronj les 
horizons deranges peuvent egaleaent foraer des !,söls de goutte« (Atkar).
Nous avons enuaere tous ces changeaents possibles pour faire 
sentir la difficulte qui se presente si nous desirons nous reprgsenter 
ou evoquer les proprietes originelles des sols fossiles0
L’autre possibilite de conservation de sols anciens se presente 
sous la forae des sols reliques«, Les sels reliques n'ont pas ete en­
sevelis sous une couverture protecrice de sediaents, aais des leur origine
3-pqu'a aujourd'hui i]. sont rostes en surfaco« Leur profil reflöte aussi 
bieft lreffet de la foraation du sol conforae ~ux circonstances naturelles 
du passe, que le resultat des processus pedog^netiques du toaps present#
A vrai dire on peut les concevoir cooae des sols du teaps prdsent dont 
la roche-aere est une foraation de sols anciens» Leur appreciation et 
l'explicationd es phenoaenes qu’on y observe est peut-etre justeaent 
difficile, parce qu’on ne peut plus separer Vinflunnce dos f^cteurs 
naturels souvent considerableaent differents les uns des autros, qui
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ont agi sur eux 3 des epoquos differentes dans l'eapace et le teaps«
L*Interpretation du profil devient encorc plus diffielle, si un sol fossile, 
par consequent une fois deja enseveli{ vient ä la gurfaoe par suite de 
l'erosion, et ce pendant l s u o z  Jo teaps pour quo la ptdogenbse actuelle 
puisse d^pljyer son effet, Choz ces profils d5ori.gi.ne aixte la continuite 
de la foraation du sol a ete interroapue pour un teapsf pour reprendre son 
oours par apres;
Maintenant ncus allons expose.r les doanees et les observation 
& partir desquelles nous pouvons reconstituer lsb.istoj..re ancienne des 
sols de la Hongrie.
Selon nos connaissanoos- les plus ancionnos foraation de sol 
en Hongrie se sont conservees sur la grl.s rouge du pernien. Sn p.reaier 
lieu on peut trouver dans la rogiun aontagneuse de Balaton ainsi que dans 
le Mecsek ces oouches argilcuses caillouteuses, sableusos? d*“oa rouge vify 
qui sont des p; dui.ts continentaux, par consequent des sols ou leurs produits 
d*accuaulation., Dans ces oouchos nous n1 avons pas obßerve le profil ori­
ginal et nous n?avons pas pu trouver de aatiere organique» En nous basant 
sur des fossiles de plant es de la periode pornienne. nous pouvons dire 
que le cliaat etait conforae ä. celui des regions tropicales actuellesj 
par consequent aalgre lc aanque de aatiercs orgaiiiques et de profil il 
n’est pas exclu de conclure qu’il y aa.t fornations de sols tropieaux»
Bien que l'alteration et la foraation d’un sol trip*, ral donneni? naiasance 
a des produits ferrugineux> argileux, 3r couleur rouge; on ne peut pas 
oorreler totaleaent les couches du pernien avec les sols tropicaux car 
les produits de l5alteration tropicale coniiennent des aineraux argileux 
du type kaolinitiquof tandisque les argiles rouges du peraien du pays se 
ooaposent en preaier lieu de aineraux du typo illitique«
Un autre produit du sol de couleur rouge est originaire du 
Secondaire* On ne peut en retrouver qu’un aaterial du sol rouge, datant 
de la periode jurassiquer dans les calcaires colores en rouge« La bauxite
de la periode cretadque, ainsi que le produit d'argile rouge, accoa-
pagnant le calcaire, qui est suppose £tre du aeae age, survivait de ja en 
plus grande aasse? Nos exar.iona qui s! y .rapp orte nt peuvent etre resuaes 
coaae suit«
L’extension geographiqüe en Hongrie des produits resuaes sous 
le noa d'argile rouge est lj.ee aux territdres qui. etaient des continents 
pendant le Tertiaire et qui de ce fait nJont pas ete ensevelis sous la
couvorture d’alluvions aarines du Tertiaire« On peut constater pour tous
ces produits qu’ils sont des produits de sol fossile et relique qui datent 
du Tertiaire ou drune periode geologique encore plus anoienne» Le cSipat 
de la fin de la poriode tertiaire de aeae que du Quaternaire a cause le 
plus souvent leur destruction, et par consequent on ne peut au.jourd'hui 
les trouver qu^d des endruits oh ils etaient proteges ou bien 1& oö..
& cause de leur gründe epaisseur et resistuicef l?erosion n' a pas pu les 
enlever coapleteaent, Leur .role dans la foraation du sol de surface actuel 
n’ost pas negligeable, paco que nuus y trouvons sur cc grandos surfaces 
des plantations de vignes et aeae des forets; on peut egaleaent retrouver 
los aatoriaux de cos sols sous forae de colluvions dans les terres arablesc
Beaucoup d*avi.s ont ete enonces quant a lr origine, les 
proprietes et l’extension des produits argileux de couleur rouge« Dans la
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litteratuxe hongroiso, specialisoe on octte üat.ibro? ötvös (i960) et 
Vadasz (1956) ont publie des donnees; ce dernier rapproche la foraation 
des argiles rouges ä la bauxitisation«, Nous partageons lfavis de Kubiena 
(1956, 1958) et nous pensoas que les sols argileux du oouleur rouge sont 
le resultat de deux processus differents* L’un des processus est la 
rubefactioa qui s’opfcre dans des cirooastances <-lternativeaeat huaides et 
seches exigeant lreffet de la chaleur« lfautre est la latorisation et la 
bauxitisation qui. s,y rapporte* lie ä dos conditions constannont- hunides 
et chaudes. Sous le processus de rubefaction la couleur rouge des sols 
est due ä 1* eff et des hydajates f erriques, qui : q  degagent bjr.v'*.l'-.enent 
de l’etat de gel sous forme du pctits cristauxj pondant la laterisation 
la cristallisation est ua processus plus lent} d* tnü. possibälite de for- 
nation de cristaux plus granda et plus vaxiea»
pour oaracterlser les argiles rouges de la Hongrie nous 
avoas pris des echantillons des differonts territcires du pays (tableau 1). 
Nous ncus efforpSaeS de choisir les sols daat l’extension est iaportante 
du pont de vue geologique ct geographique*
II faut noter que dans les territoires karstiques, et dans 
les terr'toires du gres rouge du peraien l’argile rouge ne se liaite pas 
aux territoires perreux-rocheux, nais se retr uves par suite de 1 * oxten- 
sion des produits d’erosion, sur un grand territolre et on peut retrou- 
ver dans la natiere des sols environnants»
Nous avons execute une partie de nos rechercb.es} oonne 
l,analyse gronulocietriqup ? sur les echantillons en entier, et pour une 
autre partie nous avons plus particulifereaeat exanino la fractien argi- 
leuse. Nous avons juge d5 iaportaace exceptioanelle lfaaalyse de la partie 
argileuse, l’analyse chiaique totale? les analyses DT̂ , de aeae que 
lraaalyse totale et l'aaalyse DTa des echaatilloa traites a l’aeide 
chlorhydrique, parce que duas beaucoup de cas nous nous trcuvons en face 
d'alluvioas dans un sit seeondaire ou tertiaire dont la conposition a ete 
aodifiee en gronde partie par les aatieres etroageres incorporees pendant 
le processus d’ alluvioaaeaeat» Seulo la qu^lite de la fraction argileuse 
peut nous reaseigner dans le cas present sur les eirconstances de forna- 
tion des argiles rouges et sur les processus qui s’y derouleat«
On peut constater par les donnees d’analyoo qufen Hongrie 
les argiles rouges se sont foraees de plusieurs aaaieres et que par 
consequent leurs proprietes different sensibleuent«, L^echantilloa de 
«Tenkeshegy" est du 2. la rubefaction de »Br.-unleha”j les echantillons 
pres de "Bodajk” et «Vorös-tc» sont le resultat«de lateritisation et 
bauxitisation, t-adis que lrechaatilloa de "Budakeszi” a pris la couleur 
rouge sous 1* eff et de processus hydrotheraaux postvolcaniques» L*argile 
rouge des environs de "Csesznek», visible dans la carriöre de Csesznek, 
doit sa couleur et ses proprietes au degageaent de contoainations 
rouges. Les reliq-ues de la Donation de Terra rossa sont les sols avec 
la aeatioja »Bükki vörös", '»Bükkszeatkereszt", "Meszes"rMuecßek'» et 
"Budapest vörös", tandis que le profil pres de "Szepezd” s’est forae par 
l’activatioa du produit Continental ancien du gres rouge*
Les proprietes des argiles rouges different autant quö leur 
aode de foraatioa. Leur capacite d?echaage de oations, leur adsorption
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<3*eau et leur conposition change ei grando parfcio parallelencnt a leur 
Constitution nine ral ogi que„ La neti re dos echantilloii3 nonnos "BÜkki 
vörös", "Bodajk", "Bakonyi vörös" est en grande partie de la kaolinite} 
confomenent la c.apacite dferhänge dos oations et le rapport Aoleoulairo 
sont faiblos et les exaaens DTa donnent des courbes earacteristique pour 
la kaolinite«
Les deux echantillon do "Bud&Veszi" ont essentiellenent un 
caractöre kaolinitique, na.ts la oapacite JEbehänge do cations et le 
rapport noleculaire sont plus grands qu:il sorait perais dans le oas do 
kaolinite. Dons ce cas la pa.rt.te colloidalo est dajd un ne lange nineröl« 
On peut trouver parni les eciiantillons ex.ar.ii.nes dos argiles rougos 6. 
caract&re ;illitiquov- ooune il appar it dus analysqs tfteruiquos, do.y 
donnees d*analyses et de la eapacitc ö*aGßorptions
Nour ne po'uvons pas afflmer^ que la nene origine rtöno a la 
nene constituti o nineralogique ou aux nenos proprietes chiniquos et 
oolloidales, parce que plusi.ou.rs proprietes peuvent figurer ix l’interieur 
d’irn seul groupe genotiquo« parni les sols Terra rossa psexa ncus treu- 
vons dTuno part des argiles ayant le caract&ro de kaolinite et dfaut.re 
part des argiles ayant) le oaractore d’illite, nais il' y a aussi des 
nelanges nineraux*
par coneuquent nos argilos rouges sont des produits de sol 
qui se sont fornes de facons differentes et ä dos Sges differentset 
dont la conposition peut avci.r ct le caractäre d * illite et le caraotdre 
de kaolinite» En plus dos deux argile s qui so presentent le plus souvent,
on peut y trouve* dos hydrates do fer et d* alunino amorphes et cristallins
oü les conposes ferriques sont cause de la couleur rouge dos argiles«
Il nJest pas facile de caracteriser les sols qui se sont 
feines dans le Tertialre* les sols rouges de 11 EocSne et les produits 
"nyirok» d’a*ge pannoniquoc. Tandis que los preniers sont lies aux 
calcaires et aux fragnents de calcairoj les seconcs le sont aux terri- 
toires a andesite et rhyolitoe Les deux produits ont en connun qu'ils 
appartiennent au groupe des sols reliquos 8t qu’on peut y distinguer les 
trac«s bien visiblos de la fomatiun ou sol aotuelo a prds Szabö (1867) 
et Inkey (1896), Ballenegger (1917) a dderit la fornation de ”nyirok" 
en s’appuyant sur des donnees detaillees, et sa theorie n;a pas ete
eontredite« Selon lui !,nyirok» est un predvdt de sol du Tertiaire dont
la rochen^re est la rhyolites cfest-h-dire dans le Börz£»ny et le Mätra 
de l*andesite» L’argunent le plus deoisif pour separer nettenent les nro« 
duits de "nyirok" des horizons d' accunulation du sol fo.restier, qui 
s*est developpe dans le loess t qui est suppose etre ideutique qu »nyirok'' 
est la difference qu’.il epäste dans la propriote de 1*argile* Alors qie 
la partie colloidale do nyirok fornee sur rhyolite et andesite contient 
des argiles ayant le caractero de nont:iorillorJLtef l’horizon d’aecunu- 
lation des sols forestierstiers se fornant sur le loess contient dans 
la plus grande partie de lvi.llite<> L£autre produit de sol qui a subsiste 
sur l’alluvion pannonienne appartient au groupe des sols narecageux 
et "hunic-gley"* On peut les observer dans les coupes dans la region de 
Balaton et en general dans la region tr^nsdanubienne*
I?i la serie de sedinents d'eau d^uco et lacustres est inter­
ronpue plusieurs fois par la fornation d’un sol, lide ä 1’accunulation
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de natifere organique qui avait pour rosult-t que des produits de sol 
narecageux ou «hunic-ßloy« fossile rostaient counc residu, Leur aatiere 
organique noire ou griscbro, souvent concentree sous forne d’un filet de 
charbon et l’accunulation de calcaire sous-jasent caractdrisont bien la 
fornation du sol hydronorphea
Autant la delinitation est trbs nette en geologie entre le 
Tertiaire et 1<5 Quaternaire, et autant la difference est essentielle entre 
le rägne vegetal et aninal de ces deux äges, autant la difförence est 
grande quant au caractSre de la fornation du sol* Tandis que les produits 
du sol du Tertiaire ressenbient ü peine aux sols aetuels de notre pays, 
des le connencenent du quaternaire oette ressenblance devient de plus en 
plus narquee.
La delinitation entre le pleiafccene et le Tertiaire est 
peut-etre le nieux indiqueo par 1’appairition du loess et des sols fornes 
sur loess.
Cette linite apparuit uoins dans les endroits hunldes, parce 
que sur les alluvions du Quaternaire aussi bien lacustres que fluviatiles 
il ne se forne qu'au sol hydroaorpiie nareoageux ou Hhunic-gley!lo
Les produits de sol hydroaorphe tertiaire presentent quand 
nene une accunulation de calcaire gendralenent plus forte que les sols 
quaternaires, vraisenblablenent & cause de la difference plus grande de 
tenperature et de la forte evaporation sous le clinat plus chaud du 
Tertiaire. Les sols diffdrent aussi quant a leur natiere organi que« Les 
hunus des sols tertiaires plus nindralises ont une couleur plus foncoe et 
leur solutälite est plus faible que celle des sols ''hunic-gley1'* et 
narecageux du Quaternaire.
La difförence est encore plus considerable entre les produits 
du sol des endroits secs. Les sols dat^nt du ddbut du Pldistoc5ne ^enoignent 
que cett periode dtait considdrablenent plus chaude que celle d*aujourd’hui, 
les sole, ou p liebet le£r residus des sols, nontrent une accunulation trös 
forte de calcaifcO qui a dejä perdu une grande partie de sa durete origi­
nale et ne subslste que sous forne de puudrc. Leur propriete caractdris- 
tique est l’horizon d1 accunulation forte-nent ^rgileux, rouge vif, au- 
dessous duquel on peut trouver des concretiotis de fer, Ces concretions, 
souvent larges conne la naii et dpaisseä, tenoignent d’une altdration 
tres forte et d’un lessivagej leuv couleur rouge indique que pendant la 
fornation du sol, la chaleur et la periode qui assurait une bonne aeration 
du sol alternait avec les periodes chaud es et hunides qui favorisaient 
1*altdration. Les sols qui se sont fornes sur la surface caillouteuse des 
terraces des fleuves anciens, conne dans la v„llee du Danube et la valide 
du Raba k Keneneshät, prouvent la nene tendance de la fornation du sol*
Ces produits de sol dont Treitz a dejä fait renaryuer qu'ils sont
rdsiduaires - nontrent dans le cailloutis un horizon rouge vif, argi- 
leux, et l'on pout bien les sepurer des sols des surfaces quaternaires.
Un prcduit de la neue periode est celui du sol rouge ar- 
gileux des environs de Matra, Bükk, dont les plus belleö coupes existent 
aux environs de Miskolc, de Kerecsend et d*Atkar#
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Les sols rouges du debut du pleistocene *i.sp araiss ent avec 
le refroidissement du climat cja aternaire et font place ä. des sols qui 
ressemblent plus ä ceux d’aujourd'hui,,
Nous pensons qu’il est le plus pr^tique de c’isouter la for~ 
mation du sol cp. aternaire en nous basant sur le profil de paksj nous ne 
mentionnerons que les sols dfautres coupes qu* en complement»
Nous possedons de ce profil le plus de donnees gräce k des 
recherches pedologiques, en partie basees sur notre propre etude 
(1954, 19^1) et ne partie sur oelle de Urne Saebenyi (l954)e
II faut souligner que nous ne considerons pas seulement les 
horizons bruns dits !,ruban de linon” comme produits de sol, mais egale- 
ment le loess avec ses transformations en de degre et de maniöres 
different s,
Sans preciser l’age de certains horizons et des processus 
on peut en conclure, nous pouvons constater les regularites generales 
suivantes de ce qui precede®
Pendant la duroe du Quaternaire les periodes hunides et plus 
chaudes ont alterne avec les piriodes plus sdches fraxches liees ä. la 
formatioö d’alluvions. pendent que les premiöres favorisaient la forma- 
tion du loess, les reliques des dernieres sont les horizons^
le loess n’est pas uniforme- on peut y distinguer une partie 
plus ancienne contenant moins de calcaire avec des traces de rouille an 
forme de givre, et une partie plus jeune contenant plus de caloaire 
ayant la forme d*une galerie de racine« Cette distinotion est confirmee 
par l’analyse des mineraux lourds.
Apres le depot le loess a subi un changement ponsiddrable 
quron peut bien voir dans los lames minces. Les grains mineraux primalres 
se sont älteres en partie, et sous oet effet ils ont pris une couleur 
brune. En partie ils ont forme des aggregats secondaires et par consequent 
on peut voir dans le loess plus ou moins nettcment une structurt de 
flooon ou de filetj la transition entro le loess et les- horizons est 
progressive et continuelle, Dans les lames minces on peut voir les 
remplissages de oalcite et des petites segregations de fer qui sont 
egalement les produits des transformations dans le loess#
On peut olasser les horizons en deux types - type chemoze- 
miquo et type sol brun forestier - mais en.' re ceux-ci il y a une longue 
serie de transitions« En regle gener-le lJhorizon d*accumulation des .. 
sols forestiers est plus argileux et plus rouge s'il es plus antcien.
Dc.ns les sols chernozemiques nous ne trouvons pas lestraits qui oaracte — 
xisent les ohernozems d1 aujourd’hui, car leur teneur en oarbonate est 
autre, leur structure est ch^ngee, mais d1apres les crotovines, l’hunxfi- 
cation et d’autro« oaractercs morphologiquesf leur caractlre de chernozem 
est indiscutable. J>our beaucoup de profils il faut qualifier le sol plutSt 
de sol chernozem-brun forestier, parce qu'on peut reconnaltre les signes 
dos deux prooessus,
Il y a des horizons faiblement evolues, surtout dans les 
couohes de loess plus jeuncs, qu'on n*a pas pris on oonsideratioru Jls
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sont en grande partie oaracterisee par uns fälble accunulatlon d?huaus 
et un developpenent de structure qui est acconpagne d‘une faible accunu- 
latlon de carbQ&ate»
Le horlzons genetiques passent en loess sans transition»
Dans la plupart des cas les galeries d1 aniaaux, conne les crotovines 
et les galeries de vers de serre, e.ffacent la Halte, nais aene sans 
cela la transitlon n’est pas nette0
Les sols forest!era passent au loess sus-jacet par une cöuche 
hüaif&re, ce qui signifie que le changenent du ol*nat et de la Vegetation 
sfest opere en plusieurs periodes» II n*en suit qu’aprds la fin de l’apport 
du loess, la foraation du sol forestie et 1/a.lteration et le lessivage 
qui s*y rapportent, indiquent des ca.̂ constances noderenent chaudes et 
nodorenent hunides. Cette foraation du sol qux a dure plusieurs dizaines 
de nilles d’annees a ete suivie d?uno periode ä foraation de chernozen, 
qui a engendre l’huaification du sol forestier forne prealablenent« On 
ne peut pas s*laaginer ne fait sans un changoaent parallele du oliaat et 
de la vegotationj c-o qui signifie que le c-liaat devient plus sece La 
Vegetation forestidre fait place cx une Vegetation herbacee et plus tard 
il se forae une steppe«, Les aniaaux qui habitenfc le sol se fonfc de plus 
en plus nonbreux, aolangent les hori.zons et lnco.rpo.rent lenteaent la 
aatiere loessique deposee sous forae de poussiere dans les horizons su~ 
perieurs du profil* Les crotovines denontrent que les eniaaux qui habi- 
taient le sol, en prer.iier lieu les petits rongeurs, continuaient a vivre 
lors de la chute de loess ä la aeae place rt qurils ne disparaissaent 
qu*avec l’intensification de la chute de loess*-
On peut trouver le aeae processus aussi bien que la transi- 
tion progressive dans le cas des chernozeas fossiles, aais iei l'activite 
biologique et l’effet aelangeur des aniaaux sont encore plus intenses,
Dans beauco^p de cas le aelange est telleaent fort que l'horizon huaifäre 
est plusieurs fois reaaine et qu*un horizon noane "nid de guepe" se forne, 
que nous devons attribuer au travai.1 des especes de vers de terre de 
taille beaucoup plus grande que celles dJ au3ourd,huit> Nous trouvons le 
aeae effet de aelange et des galeries de diaaStre de lo ä 12 nn penetrant 
de 2 ä 3 n plus profondeaent que l'horizon huaique, dans le profil de 
Monor et Lepsenya
L’extension dds sols du type chernozea et sol brun fores­
tier fossile n*est pas tout a fait la aeae que celle d?aujourd7hui. Dans 
plusieurs cas nous trouvons dans des regions, oü aujourd'hui, le £ol 
brun forestier doaine entre les sols fossiles, des chernozeas, conne 
a 1!Monor”, a »Kaposvar"« En n&ae teaps, dans les regions h chemozen 
actuelles, les sols ensevelis peuvent etre des sols forestiers* £oaae 
dans le cas frequent de '»Hevizgyorök« et de »!paksJ'0 Dans ces profils 
pourtant, qui renfernent dans la plupart dqe cas plusieurs horizons on 
peut reconnaitre plusieurs types de solo
Rareaent on trouve aussi d’autres types de sol, coa.ie le 
sol brun foresMer faibleaent lessive ä pseudogley dans le profil de 
!,Sirokl!*
Les horizons n1 ont subsiste que lc. ou la soliflurion et le 
reaplissage des vallees ä, corrasion n1’etait pas violente et oü pendant
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la fornation de loess l’hunification n1 etc.it pas generale» C7est pour~ 
quoi nous ne trouvons pas des horizons de sol fossile dans les sedinents 
du neoß age que le loess qui se sont fornes & la linite occidentalo et 
septentrionale du pays«
Dans le sable il y a beaucoup noins, d'horizons fossiles, 
nais il y a plus de sols reliques et de paleosols* En Souogy et dans 
le bassin de Marcal nous trouvons en plusieurs endrolts des profils 
lessivee et "kovarvany". on peut adaettre en se basant sur l’existence 
de poches de glace que la foraation du sol a conaence avant la periode 
de la derni&re glaciation«
Dans les regions ä loess aussi bien que dan3 les rJgions ä 
sables nous trouvons souvcnt les tra;:es de la oryoturbation dans les sols 
fossiles et reliques» Nous ne nentivnnons que quelques types caracteris- 
tiques typiques pour de vastes territoires» Dans la aise ä jour de 
Kerecsend on peut voir deux horizons dont l?un est fossile tandis que 
l'autre est relique» Tous les deux on ete considerablenent transforaes 
sous l’effet du gel en produisant dans le prenier des gerbes de glace, 
dans le second des peignes de :lace* Dans 1*affleurenent d’Atkar on peut 
voir un sol de goutte caracteristique. D-ns le profil de sable de Savoly 
les horizons ferrugineuses ont dessine des sacs de toundra et deff 
ohaudrons.
On peut conclure de cette enuaeration que la foraation du 
sol dans le ploistocene n’etait pas continuelle et n'etait pas uniforae» 
t)ans un profil pleistocene on peut trouver tous les types do sol. aussi 
bien les sols narecageux et "hunic-glBy'’ que les chernozens, les sols 
bruns forestiers et les sols bruns f^restiers lessives, en associa1;ion 
avec des loess peu ou pas älteres,
Le dernier groupe dans l’ordre chronologique des sols 
fossiles s'est forne dans la periode holocSne. Lfextension de ces sols 
conoorde avec le territoire des bassins affaisses de nos vallees de 
Jfäviere et plus partiouliö.renent sur le territoire de nos regions säblon - 
neuses. Tandis que dans les v-llees et les bassins c’est l'alluvion qui 
couvre et interroapt Involution du profil; dans les regions sablonneuses 
c*est le sable alluvial qui couvre los profils qui se sont fornes dans 
les periodes anterieures»
Sur les territoires de Älföld et Kisalföld, nous trouvons 
sur une grande etendue, a quelques netros de profondeur, des profils 
narscageux ou "hunic-gley" qui se sont foraes pendant 1 Holocene et qui 
ont ete recouverts plus tard par l’alluvion. prös de Szaaos, dans la \  
plaine de Bereg>Szatnar, dans plusieurs cas deux horizons fossiles appa- 
raissent sur les rives de la riviere et leur extension est regionale.
Il est generaleaent connu que le role des horizons du sol 
argileux "hunio-gley" ensevelis n* est pas negligeable dans la foruation 
du sol actuel et on peut en tr.uvcr la preuve dans lcextension des sols 
a sulfate de oalciun qui est liee d celle des sols fossiles noirs, Si 
nous suivons la vallee de Tisza 1 ■ role des horizons ensevelis parait 
etre d’une autre nature. Nous avons constafco que dans les endroits o\a 
ces horizon3 affleuren oe sont alors des horizons de sol fossile et qu’il 
se produisait une solonisation en surface. Mais il f,.ut noter que nous ne
soaaes pas du neüe avis qu'Araay? selon lui l:horizoa lessivu ä texture 
liaoaeuse des soloaetz provieat d’uac aouvelle couchej nous coasiderons 
conne probable que c'est l'effet des sols rel?.ques sur l’eoononie 
hydrique et par cela sur la solonisaticn de la regä.oru-
Les horizons noirs ar; ileux de la vallee de Bercttyö et de 
Körös, soit separeaent ou enseabele, ont un role coaparable & celui que 
l'on connait dans la vallee de la Tisza0
On peut egaleaeat trouver les sols fossiles dans la vallee 
du Daaube, non pas dans toute sa longueur, aais seuleaent au sud de Baja« 
De ce dernier phenoadne nous pouvons tirer la conclusioa que la partie 
neridioaale s’est plus foriment abaissde dans les periodes recontes et 
a forme une terrasse easu.ite co..ae daas la partie septeatrioaale»
On peut constater egaloaent le aeae phenoaene a Kis Alföld 
dans la vallee de Raba et ici c'est la partie qui etait orientie vers le 
nord de la vallee qui s’esi; affaissee et qui contient les sols noirs 
Mhuaio-gleyt! argileux fossile£o
L’autre groupe dos sols qui ont ete ensevellis pcildant 
l'Holoc^ae est frequent dans les regioas sablonneuses« En preaier lieu, 
entre le Danube et la Tissa, sous une couverture aince de 1»*2 afettfes de 
sable, nous trouvons des produits de sol liaoneux, sablonneux, ”huaic- 
gley" doat Revolution a cesse ä cause de la couverture de sableB Leur 
pedogenese prdseate lo aeae aspect general que daas Revolution des 
regions sablonneuses, parce que cos eauroits huaides situes en depressioa
oa ete ensevelis sous un apport, de sable, et qu^ainsi la nappe d’eau
n'"iaflueace plus les aateriaux de surface. Dans d’autres cas plus rares 
le sable a enseveli des sols sablonneux de caractdre cheraozea et a 
interroapu leur evolutioa,
La comaissance des sols fossiles et reliques n1 est pas 
seuleaent iaportante parce qu’elle nous peraet de coanaltre l’histoire 
de la couverture du sol et de conclure aux conditions naturelles qui 
existaient pendant La foraation du sol, aais aussi parce que ces sols ont
un effet coasiderable sur la foraation des sols actuels» Ce role est
surtout reaarquable dans les regions sujettes ä l?erosioa, car ces sols 
resistent aieux ä l’erosion que le loess» Le long des pentes, oü l’hori - 
zon de ce sol affleua^, la destruction ralentit, tandisque plus bas eile 
s’accelere» Sous cet effet la forae de la pente devient irreguliöre*
Nous avons dejä parle en partie du role des sols ensevelis 
de l’Holocdne en aontraat leur rSle daas la saliaisatioa, McJ-s, en pre­
aier lieu, il faut souligaer que les sols ensevelis des territoires 
sablonneux peuvent augaenter la fertilite du torritoire quand ils se 
trouvent £i une profondeur acessible pour les racines, grace ä leur con~ 
tenance en eau et ä la teneur elevee on aatiöres nutritives«
Ces observations appuyent l’arguaeat qu'en Hoaprie l’etude 
des sols fossiles et des sols reliques est- d’une iaportance considerableT 
aussi bien du point de vue theorique que pratique®
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Tableau 1 . L ’extension des argiles rouges de la 
Hongrie. Les lieux de gisement des argiles 
rouges et les endroits d'echantillonage. 1
1 - Vorös t5, 2 - Meszes, 3 - Bükki vö- 
rös, 4 - Bükkszentkereszt, 5 - Budakeszi 
vörös, 6 - Budakeszl, 7 - Bodajk, 8 - Ba- 




Die Entwicklungsgeschichte der Vegetation Ungarns seit 
den letzten Interglazial
Nach der in 1953 publizierten Arbeit von Dr* B* Zolyoni. 
'2usannengestollt von« Dr. paul jakues
Dis Ausbildung und regionale Verteilung der heutigen Pflan­
zendecke Ungarns dürfte erst nach eien letzten Tiefpunkt des letzten Gla­
zial» (würn III) erfolgt sein* Die E_i.szei.ten des Pleistozäns übten nän- 
lich selbst auf die ungarischen - von der Vereisung weiter entferntsn - 
sogenannten pseudoperiglazialen Gebiete einen entscheidenden Einfluss 
auf das Klina und so auch auf dio Vegetation aus0
Die pollenanalyb.lschon bzw„- -statistischen Untersuchungen 
klärten dann - da die einzelnen pollenspektren ein weit grosszügigeres 
und vollständigeres Bild geb^n al=; die neistens nur über die Hora ihrer 
engeren ungebung Aufschluss erteilenden Makrofossilien - in wesentlichen 
die waldgeschichtlichen und kj.r-.natisehen Veränderungen, die sich von 
Ende der Eiszeit bis z'U\ heutigen Tage abgespielt haben.
Diese Veränderungen geben wir jetzt auf Grund der von 
B. Zolyoni in Balaton durchgeführten Bohrungen bekannt, ZÖlyoni hat i.n 
den Monaten Oktober-Noveuber 1946 in Schlaun-Boden des Balaton an 7 
Stellen Bohrungen ausgeführt- Von den aufgearbeiteten Bohrungen das 
vollständigste Resultat aufweisende Bohrprofil Nr. V* auswählend (von 
Ufer der Bucht von Szigliget 2oo n, von der Mündung des Baches Lesence 
5oo n), hat Zolyoni die Ergebnisse der pollenanalytischen Untersuchungen 
und in Zusannenhang danit die nach der Eiszeit erfolgten Veränderungen 
der Vegetation und des Klinas in Nachfolgenden ausgewertet• ”1 9 pol­
lenfreier, steriler, in unteren Teil feinschotteriger Ŝ nd (6?3 - 5f35 n 
unter den Nullpunkt des Balaton): ln der oberen Hälfte nit zusammen- 
gespülten, bzw. eingespülten tertiären pollen (pinus, z«T. Pc haploxylon- 
Typus, wenig picea, ^bies. Tsuga. Juglandaceae, so Carya und pterocarya, 
weiters ALnus uvv̂  und quartäre "pollen (pinus "nahezu loo %, davon bis 
2° % p. ceabra, ninin̂ vl Betula und Nichfcaunpollen)c. Trotz sehr geringer 
Dichte übertrifft die Zahl der eingespülten tertiären pollen die der 
quartären un ein bedeutendes. Die Periode der See-Entstehung des Balaton, 
zeitweise nit ^ustrocknung bis zun Boden, doch inzwischen nit hohen 
Wasserstand (iv, Abrasionsterrasse?).
1. Die auf das Ma-,inun des Würn III folgende Zeit, kalt- 
trockene Löss-Steppe, wenig Baunvegetation von subarktischen Charakter 
(zusannen nit der unteren sterilen Schicht ungefähr von Jahre 2o ooo 
v. u. Z. angefangen, nit den Löss-Magdalenien ties Fundes bei Sägvär 
südlich von Balaton identifizierbar). Quartäre pollen in grösser Dichte 
(nit nininalen eingespülten tertiären pollen) pinus un 9o %t hiervon 
1° % p. cenbra, Betula uni lo %, wenig Salix. Die Menge der Nichtbaun- 
pollen (hauptsächlich Grardneae,weiters Cyperaceae, sowie Varia") ist 
in Verhältnis zu der des gesauten B^unpollen gross, sie beträgt 5o-75 %i
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woraus man im Fall© des Balaton auf das Fehlen von Wäldern folgern kann. Mit 
Laubmoostorf ZScoj^dim. ggorprlĉ dea \ f  untermischter? dann fast reiner Dolomit 
bsw, Kalks teingr und /5,3 «'4,6 m . / e Der Wasserotand des Balaton ist niedriger 
und veränderlich,
V
2‘ Sggjnp.-dor-Ppät^lazlalon Bewaldung, subarktischer- Waldtundrenau- 
stand mit DirkorMino.^ die letzte Phase der Lösŝ Steppa /dor entsprechende 
Birkengipfel wird von B o r t s c h a u f l 7  OOO v,u0Z von F i r b a s  auf 
10 000 QtfCOSOtstA;
a/ Plnu§ 7C%  /schon ohne Pinus corabraA Botula 2 5 % , Salix 6-10̂ *
Der auf die Monge des 3aumpollons bezogene übrige Pallen 60*75%.
b/ Eratos DetuIa^Maximua- um 50%, Salix 2 ö / o y während Pinus auf 30%
V- zurückfäll t0 Übriger Pollen um
Die Wasserfläche des Balaton wird grösstenteils von Wieseimooren 
abgelöst, die diesen entsprechende untere Torfschicht /4r6 >» 4*2 m/ ist auch
noch gegen die Mitte dos Sees vorhanden /zwischen Szigliget und Balatonfenyves 
in einer Tiefe Von 6,2 - 5^8 m/. S t i e b e r /1952/ golrng es, aus dor 
entsprechender Schicht /'in der Bohrung Nr, IV im Hafen von Szigliget/, den 
Holsrest einer Pinus s z >.-zu bestimmen,,
3. Geschloso or.er Wald. tairaähnlicher Zustand mit humiderem Klima 
und Temperaturrückiallen /Birkenmaxiran/. Pinus /wahrscheinlich hauptsächlich 
schon P. silvestris/ 60 - 85%, zweiter und dritter Betula-Gipfel mit 20--3C%, 
Salix 1C%. Der Anteil des übrigen Pollens sinkt plötzlich auf 20-40%. Untere 
Schlammschicht /4,2 - 3,4 m/„ Der Wasserstand des Balaton ist ständig hoch 
/Abrasionsterrasse ?/,,
4. Zustand zwischen Taiga und Waldsteppe, almägliche Erwärmung, 
Grenzschicht zwischen dem Pleistozän und dem Holozän, die präboreäle Kiefern - 
Birkenzeit im engeren Sinn der Pollenanalytik /Ende rund 8000 v0u„Z0 Neues- 
tens wird aber diese Zeit von F i r b a s in das Holozän eingereiht und 
ihr Ende auf 6800 datiert /„ Pinus wie früher, 60 - 80%, nebeh Betula 10~2Q% 
und Salix 1C% es erscheinen, wenngleich mit einem niederen Prozentsatz 
/insgesamt bis zu 1C%/„ so doch ständig die wärmebodürftigen Laubbäume, 
wie Ulmu3 /5 %/, Tilia, Quere vis, weiters Corylus /-0%/, Übrige Nichtbaum­
pollen unterschiedlich, 25-50%. Beginn der oboren torfigen Schicht von
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8a. Zuoberst rückt infolge 'er Aufforstungen wieder P5nus .in den 
Vordergrund / -25 -40 % / } während Foßu... Jarpinus und Queren etwas zurückfallen» 
In der entsprechenden Schicht tritt der Pollen von vU£lans auf, Der Prozentsatz 
der Pollen der Getreidearten und auch der der übrigen Niohtbaumpo 1 len erhöht 
sich wesentlich, Waldrodungen, die sekundäre Ausbreitung der Waldsteppe und 
der Kultursteppe, Kjefcrnanpflanzunren, .Bodenorosion,, Es bildet sich der gegen­
wärtige; niLttlai-d'-'feisc?c.rs tand des-Balaton aus«
Als auffallendes Ergebnis muss hervorgehobon rerden - und dies 
wird auch durch das Pollendiagramn deutlich bewiesen dass es zue ersten 
Male relunA’en ist, die , pos ttclaziale kl Ina tische S toppe - der Hagel zeit /bzw. 
ausserhalt des Alföld eher nur die ’Jaldsteppe/~ävf poilenanalytischer Grund­
lage auch paläontoliräsch l̂achri- ■ison,*’
Die Ergebnisse seiner Pollenuntersuchungen vergleichend mit .ander­
weitigen Altersbestimmungs-ErgebniSfiOn /geologischen, geomcrrpho logischen, 
anthrakotonischen usw./ und Folgerungen auf die Entstehungszeit des Balaton 
und seiner einzelnen Sedimente stellt Zolyomi Folgendes fest?
"Auf Grund der bisher aufgearbeiteten Bohrungen darf auf pollea- 
analytischer Grundlage als bewiosun gelten, dass cer Balaton erst an Ende 
des letzten Glazials, nach fo Fpxrqnuŝ  des "ifuna III vor etwa 15 000 - 20 000 
Jahren entstanden ist. Seesedimonto aus einer früheren Zeit konnten bisher 
nämlich nicht nachgewiesen werdon„ Obwohl der Verfasser bezüglich der terti­
ären Schichten bis jetzt erst präliminäre und orientierende Pollenanalysen 
ausgeführt hat, ist schon zu sehen, dass die tertiären und quartären Sedimente 
auf pollenanalytischer Grundlage gut voneinander abgegrenzt werden können.
Selbst in zusammongespülten Sedimenten können die tertiären und quartären 
Pollen gut unterschieden worden* Obzwar L 6 c t  y in seinen Balatoner Bohrun­
gen keine levantini;jchen Schlichten nachzuweisen vermochte, befindet sich auf 
Grund der poilenanalytischen Untersuchung zwischen Szigliget und Balaton- 
fenyves /Bohrung Nr,III/ unter den untersten sterilen Schichten des Balaton 
wahrscheinlich eine zusammengespülte fiuviatil-süblakustre feingeschichtete 
Sedimentreihe aus dem Ende de» Pliozäns,
Es ist nicht möglich, allein auf Grund der Pollenpualyse der 
Bodensedimente sich über das Alter der einzelnen Abrasionsterrassen des 
Balaton mit Gewissheit zu äuesem, Begegen ’cönnen die Zeiten des geringen 
Wasserstandes des Sees durch die Pollenanalyse mit völliger Gewissheit 
bestimmt werden. Die Bildung der unteren Torfschicht fällt zweifellos in den 
Beginn der nacheis zeitlichen Wiederbewaldung /2, Phase/ und gehört noch dem 
Ende des Pleistozäns an. Ihr Alter ist im Gegensatz zu den oben beschriebe­
nen veränderlichen unsicheren Schlüssen klargestellt. Der Kaselphase der 
postglazialen Wärmezeit entspricht entweder eine obere Torfschicht oder aber 
eine Schichtenlücke, Auch die Alterbestimmung der verschiedenen limniscfen 
Facies der Ablagerungen des Balaton kann mit Hilfe der Pollenanalyse vorge­
nommen werden.
Zu einer genauen Kenntnis der Ausbildung des Balaton und seines 
Beckens bedürfte es weiterer Bbhrungsreihen und Pro f ilauf nahmen„ Mit diesen 
müssten dann auch die tektonischen Fragen geklärt werden, zumal beim Balaton 




geringer Pollendichte und schlechter Pollenerhai bung /von 3 ,4 m angefangen/,, 
Der Wasserstand des Balaton wird wieder niedriger«
5 , Altholozäae Haselnuss zeit, Elchenm3.sch -ald» Waldqteppen- vmd 
Steppenphase, die Nadelwälder treten plötzlich in den Hintergrund, ein Y-t, rme- 
res und trockeneres kontinentales Klima als heute /8000-5000 v«,u,Z„? Meso­
lithikum/, Corylus-Maximum 5 5 % , Quereus 2 0 2 5 % .  Tilia und Ulmus zusammen 
15-2C&, Neben Betula und Salix tritt auch Ainus auf» Der Anteil von Plnus 
hat sich infolge selektiver Fossil i.-iation erhöht, hat aber trotzdem im Ver­
gleich zur vorigen Phase stark abgenonmen, er beträgt bloss 30-4$ „ Der 
Nichtbaumpollen /MAP/ kommt in sehr grossen Mengen vo", - 9 0 %  /dies dürfte 
der erste phyto-paläontologische Beweis der klim&ti/D ->sa Stepp© der poat- 
glazialen Wärmeperiode in Ungarn sein/, Nur oberhalb des O^^lus-Maximums 
hört die obere torfige Schicht /bei 2,8 in/ auf, diese Grenze kann im grossen 
und ganzen mit dem Ende dar H&3elnusszoit identifiziert werden«, Das Wasser­
niveau das Balaton hat sich gesenkt; sein Wasserspiegel wird von Sumpf und 
Moorpflanzen überzogen»
Die danach folgende., rund 2 m dicke, welche Schlanmschicht von 
reichem Pollengehalt s&igt die schon seit langem bekannten weiteren Phasen 
der Waiden twickl ungs ges chi.chte ,
6 = Aitho 1 ozäne Eichenmischwaidzcj,t., Geschlossenere Laubwälder, 
Eichenmischwald,, Quercns, Ulmus, Tilia und flraadnus /'zusammen ~ 4 0 % / p der 
Prozentsatz von Corvlus nimmt allmählich ab, das Mengen verhältniss des auf 
die Bauapollen betragenen übrigen Pollens sinkt vollständig /gegen 1 5 % / »
Der kontinentale Charakter des Klimas wird milder und dieses zeigt einen 
Übergang gegen mediterranes Klima zu / 5 000-2500 v,u_.Z„, Früh- und Hochneo­
lithikum/, D^r Wasserstand des Balaton zeigt eine starke Erhöhung,
6a. Dasselbe, doch werden Ulmus, Ti] ia, Fraxlnus zu Gunsten von 
Q.uercus verdrängt, der Polienprozentsatz \ron Faprîs und Carpinus beginnt 
anzusteigen. Als Pollenzui’uhr /10%/ aus der Ferne zeigt sich Picea /Fichten­
phase der Ostalpen/e,
7, Erster Teil der riun.-:holozänen Buchenzeit. Fan*? und Carpinus 
rücken in den Vordergrund /zusammen • 3 0 % / ,  Guoreus geht etwas zurück. Die 
Zeit der grössten Walddichte.. Der Blutenstaub der Gramineae kann mit Gewiss­
heit nachgewiesen werden. Das KLima zeigt eine Abschwächung des kontinentalen 
Charakters, schlägt dann in einen subatlantischen Character um, die Temperatur' 
und die extremen Züge nehmen ab, der Niederschlag erhöht sich. Spätes Neo­
lithikum und Bronzezeit /2500-800 v,u„Z«/. Der maximale Wasser3tond des Balaton 
im Holozän /III, Abrasions terrasse/.,
8t Aenliche Periode wie vorher, die Pollenprozentwerte von Fagus 
sind änlich, später nehmen sie etwas ab, während der Prozentsatz dos Pollen 
von Abies als Zuwehung auä 'dor Ferne sich erhöht / -12 % / t Das Klima schlägt 
etwas gegen den kontinentalen Charakter zurück. Von der Eisenzeit bis heute 
/800 v,u«Z, -/. Der Wasserspiegel de3 Balaton senkt sich ein wenig /am Ende 
der vorigen Periode/ und bleibt bei einigen Schwankungen /IIfi und I, Abrasions­
terrasse/ konstant*
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